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Johannes P. K l i n g m a n n 
Der A n s p r u c h i m Z u s p r u c h : 
M a r t i n L u t h e r s a p o k a l y p t i s c h e s Z e i t v e r s t a n d n i s 
i n d e r A u s l e g u n g von 1 . K o r i n t h e r 15 
The s t u d y c o n s i s t s o f two main p a r t s . The f i r s t one 
p e r u s e s L u t h e r ' s v i e w o f t h e d i f f e r e n t t i m e - h o r i z o n s o f 
f a i t h and r e a s o n , i n p a r t i c u l a r w i t h r e s p e c t t o t h e g o s p e l 
c f C h r i s t ' s d e a t h and r e s u r r e c t i o n , and i t s p r o m i s e o f t h e 
r e s u r r e c t i o n o f t h e dead. 
The m a i n v e r b s o f I C o r 1 5 : I f p o i n t t o t h e t i m e - h o r i z o n o f 
f a i t h as d e t e r m i n e d by t h e p a s t , t h e p r e s e n t , and t h e 
f u t u r e a l i k e , w i t h a s p e c i a l emphasis on t h e a s p e c t o f 
hope and h e r e w i t h on t h e d i m e n s i o n o f f a i t h r e g a r d i n g t h e 
f u t u r e . F a i t h l i s t e n s t o t h e g o s p e l ' s word o f t h e p a s t , 
a d h e r e s t o i t and t h u s g a i n s hope f o r t h e f u t u r e even 
beyond t h i s l i f e . 
The t i m e - h o r i z o n o f r e a s o n , however, i s i n L u t h e r ' s v i e w 
d e t e r m i n e d w i t h i n t h e l i m i t s o f t h e p r e s e n t o n l y . Reason 
can o n l y see t h e p r e s e n t , t h e o b v i o u s , whereas f a i t h 
i n e v i t a b l y remembers t h e p a s t and hopes f o r t h e f u t u r e . 
The b e l i e v e r s ' hope f o r a new l i f e a f t e r d e a t h o r i g i n a t e s 
i n C h r i s t ' s r e s u r r e c t i o n , w h i c h i s l o o k e d . u p o n by L u t h e r 
i n t h e picture o f an a l m o s t c o m p l e t e l y f i n i s h e d birth 
process: C h r i s t i s r i s e n -> The head is born already -> 
The body will certainly follow -> The b e l i e v e r s w i l l 
a l s o r i s e . 
The s e c o n d p a r t l o o k s a t L u t h e r ' s d i s t i n c t i o n o f t h e "Two 
Kingdoms" and "Two R e g i m e n t s " , i n p a r t i c u l a r w i t h r e s p e c t 
t o t h e i r d i f f e r e n t t i m e - h o r i z o n s and t h e i r d i f f e r e n t ends. 
C h r i s t w i l l d e l i v e r up h i s kingdom - t h e s p i r i t u a l 
R e g i m e n t - t o God t h e F a t h e r ( I C o r 1 5 : 2 4 ) , whereas t h e 
k i n g d o m o f t h i s w o r l d w i l l be a b o l i s h e d . 
By means o f two p r o p h e t i c a p o c a l y p t i c p i c t u r e s L u t h e r 
v i e w s t h e end o f t h e w o r l d as c l o s e a t hand: 
1 . By t h e s t a t u e o f Dan 2. 
2. By t h e p i c t u r e o f t h e b i r t h p r o c e s s . 
The s t a t u e o f Dan 2 i s a l m o s t c o m p l e t e l y d e s t r o y e d ; 
j u s t t h e t o e s a r e l e f t . The p i c t u r e o f t h e s t a t u e however 
c o r r e s p o n d s t o t h e p i c t u r e o f t h e b i r t h p r o c e s s w h i c h i s 
a l s o a l m o s t c o m p l e t e ; j u s t t h e t o e s a r e l e f t . Thus 
d e s t r u c t i o n , d e a t h and b i r t h p a i n s g i v e way t o t h e new 
e t e r n a l l i f e . 
L u t h e r does n o t use t h e a p o c a l y p t i c i m a g e r y and l a n g u a g e 
t o e n c o u r a g e any f u t u r i s t i c s p e c u l a t i o n , b u t t o c h a l l e n g e 
t h e b e l i e v e r s t o e n d u r e i n a l l t h e t a s k s and s u f f e r i n g s o f 
t h i s w o r l d u n t i l t h e end. 
Johannes P. K l i n g m a n n 
Der A n s p r u c h i m Z u s p r u c h : 
M a r t i n L u t h e r s a p o k a l y p t i s c h e s Z e i t v e r s t a n d n i s 
i n d e r A u s l e g u n g v o n 1 . K o r i n t h e r 15 
D i e S t u d i e b e s t e h t aus z w e i H a u p t t e i l e n . Der e r s t e T e i l 
u n t e r s u c h t L u t h e r s S i c h t d e r u n t e r s c h i e d l i c h e n Z e i t h o r i -
z o n t e v o n G l a u b e und V e r n u n f t , b e s o n d e r s im H i n b l i c k a u f 
das E v a n g e l i u m v on C h r i s t i Tod und A u f e r s t e h u n g und dessen 
V e r h e i p u n g d e r A u f e r s t e h u n g d e r T c t e n . 
D i e e n t s c h e i d e n d e n Z e i t w o r t e r i n I K o r 1 5 , I f w e i s e n a u f den 
Z e i t h o r i z o n t des Glaubens h i n , i n s e i n e r Bestimmung d u r c h 
V e r g a n g e n h e i t , Gegenwart und Z u k u n f t . D a b e i l i e g t besonde-
r e r N a c h d r u c k a u f dem A s p e k t d e r H o f f n u n g und s o m i t a u f 
d e r Z u k u n f t s d i m e n s i o n des G l a u b e n s . Der Glaube l a ( 3 t s i c h 
das e r g a n g e n e Wort des E v a n g e l i u m s gesag.t s e i n , h a l t d a r a n 
f e s t und g e w i n n t so Z u k u n f t s h o f f n u n g i i b e r d i e s e s Leben 
h i n a u s . 
Der Z e i t h o r i z o n t d e r V e r n u n f t j e d o c h i s t i n L u t h e r s S i c h t 
b e s c h r a n k t i n n e r h a l b d e r Grenzen des n u r G e g e n w a r t i g e n . 
V e r n u n f t k a n n n u r das G e g e n w a r t i g e , das O f f e n s i c h t l i c h e 
wahrnehmen, wahrend d e r Glaube u n a b d i n g b a r s i c h d e r 
V e r g a n g e n h e i t e r i n n e r t und a u f Z u k u n f t h i n h o f f t . 
D i e H o f f n u n g d e r G l a u b i g e n a u f e i n neues Leben nach . dem 
Tod g r i i n d e t s i c h i n d e r A u f e r s t e h u n g C h r i s t i , d i e von 
L u t h e r im Bild e i n e s f a s t v o l l s t a n d i g a b g e s c h l o s s e n e n 
Geburtsvorganges gesehen w i r d : 
C h r i s t u s i s t a u f e r s t a n d e n -> Das Haupt ist schon gehoren 
-> Der Leib wird gewip nachfolgen -> D i e G l a u b i g e n werden 
e b e n f a l l s a u f e r s t e h e n . 
y 
Der z w e i t e T e i l w i d m e t s i c h L u t h e r s U n t e r s c h e i d u n g d e r 
"Zwei R e i c h e " u nd""Zwei R e g i m e n t e " , b e s o n d e r s im H i n b l i c k 
a u f i h r e u n t e r s c h i e d l i c h e n Z e i t h o r i z o n t e , i h r u n t e r s c h i e d -
l i c h e s Ende und i h r e u n t e r s c h i e d l i c h e n Z i e l e . 
C h r i s t u s w i r d s e i n R e i c h - das g e i s t l i c h e Regiment - G o t t 
dem V a t e r i i b e r g e b e n ( I K o r , 1 5 , 2 4 ) , w o h i n g e g e n d i e R e i c h e 
d i e s e r W e l t a u f g e h c b e n w e r d e n , 
M i t t e l s z w e i e r p r o p h e t i s c h a p o k a l y p t i s c h e r B i l d e r s i e h t 
L u t h e r das Ende d i e s e r W e l t i n u n m i t t e l b a r e r Nahe: 
1 . Das B i l d v o n Dan 2. 
2. Das B i l d vom G e b u r t s v o r g a n g . 
D i e S t a t u e v o n Dan 2 i s t f a s t v o l l s t a n d i g z e r s t o r t - b i s 
a u f d i e Zehen. Das B i l d v o n d e r S t a t u e k o r r e s p o n d i e r t dem 
B i l d vom G e b u r t s v o r g a n g , d e r ebenso f a s t a b g e s c h l o s s e n i s t 
- b i s a u f d i e Zehen. Demnach b e r e i t e n Z e r s t o r u n g , Tod und 
G e b u r t s w e h e n dem neuen e w i g e n Leben den Weg. 
L u t h e r g e b r a u c h t d i e a p o k a l y p t i s c h e B i l d s p r a c h e n i c h t z u r 
U n t e r s t u t z u n g von Z u k u n f t s s p e k u l a t i o n e n , s o n d e r n z u r 
H e r a u s f o r d e r u n g d e r G l a u b i g e n , i n a l l den Aufgaben und 
L e i d e n d i e s e r W e l t a u s z u h a r r e n b i s zum Ende. 
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D e c l a r a t i o n 
I c o n f i r m t h a t no p a r t o f t h e m a t e r i a l o f f e r e d has 
p r e v i o u s l y been s u b m i t t e d by me f o r a d e . r e e i n t h i s o r i n 
any o t h e r U n i v e r s i t y . 
s t a t e m e n t o f C o p y r i g h t 
The c o p y r i g h t o f t h i s t h e s i s r e s t s w i t h t h e a u t h o r . No 
q u o t a t i o n f r o m i t s h o u l d be p u b l i s h e d w i t h o u t h i s p r i o r 
w r i t t e n c o n s e n t and i n f o r m a t i o n d e r i v e d f r o m i t s h o u l d be 
a c k n o w l e d g e d . 
V o r w o r t 
D i e v o r l i e g e n d e A r b e i t e h t s t a n d im Rahmen des gemeinsamen 
S t u d i e n p r o g r a m m s d e r U n i v e r s i t a t T u b i n g e n m i t d e r Uni-ver-
s i t a t Durham f u r den a k a d e m i s c h e n Grad des M. T h e o l . 
( M a s t e r o f T h e o l o g y ) und i s t das E r g e b n i s d e r S t u d i e n , d i e 
i c h im a k a d e m i s c h e n J a h r 1989/90 an d e r U n i v e r s i t a t Durham 
begonnen habe und aas f a m i l i a r e n und b e r u f l i c h e n Griinden 
e r s t j e t z t a b s c h l i e | 3 e n ]:onnte. 
Das P r o b l e m des Todes, d i e zunehmenden G e f a h r d u n g e n d e r 
Erde und B e d r o h u n g e n des Lebens v i e l f a l t i g e r A r t haben 
s c h o n l a n g e m e i n I n t e r e s s e an F r a g e n d e r A p o k a l y p t i k 
g e w e c k t . 
B e i u n g e z a h l t e n G e s p r a c h e n und A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n i i b e r 
Themen d e r A p o k a l y p t i k i s t m i r l e i d e r immer w i e d e r d e r 
u n b e f r i e d i g e n d e G r u n d z u g b e g e g n e t , d e r auch den G r o ( 3 t e i l 
s o g e n a n n t e r " n e o a p o k a l y p t i s c h e r L i t e r a t u r " d u r c h z i e h t , daP 
es f u r d i e W e l t , i n d e r w i r l e b e n , k e i n e H o f f n u n g mehr 
g i b t . Aus d i e s e m Grund haben v i e l e s i c h s e l b s t und d i e s e 
W e l t a u f g e g e b e n - d i e e i n e n , w e i l s i e n u r das N i c h t s 
e r w a r t e n , d i e a n d e r e n i n Erw.artung e i n e r b e s s e r e n W e l t 
n a c h dem Tode. 
Den A r b e i t e n P r o f . Oswald B a y e r s v e r d a n k e i c h d i e F o r -
s c h e r f r e u d e , b e i M a r t i n L u t h e r a u f e i n a p o k a l y p t i s c h e s 
Z e i t v e r s t a n d n i s zu sto(3en, das a p o k a l y p t i s c h e N a h e r w a r t u n g 
und l e i d e n s c h a f t l i c h e n E i n s a t z f i i r d i e B e l a n g e d i e s e r 
W e l t h i l f r e i c h v e r k n i i p f t h a t . 
Es war m e i n Wunsch, s e l b s t L u t h e r t e x t e d a r a u f h i n g e n a uer 
zu u n t e r s u c h e n . D i e P r e d i g t r e i h e zu I K o r 15 e m p f a h l s i c h 
d a z u n i c h t n u r dem Thema und d e r Sache nach, s o n d e r n auch 
aus s y s t e m a t i s c h e n und p r a k t i s c h e n G r i i n d e n . 
I m m e r h i n V7idmet s i c h L u t h e r i n d i e s e n P r e d i g t e n i i b e r den 
l a n g e n Z e i t r a u m vom 1 1 . A u g u s t 1532 b i s zum 27. A p r i l 1533 
immer w i e d e r e i n und d e m s e l b e n K o n t e x t . Der p a u l i n i s c h e n 
A r g u m e n t a t i o n f o l g e n d g e l i n g t i h m , neben dem u n t e r - und 
wegweisenden p a s t o r a l e n Z u s p r u c h , d a m i t zudem e i n Kompen-
d i u m d e r S y s t e m a t i k , das zu u n t e r s u c h e n e i n e Freude war. 
An e r s t e r S t e l l e mochte i c h meinem S u p e r v i s o r Dr. A l a n 
F o r d d a n k e n , da(3 e r m i t v i e l V e r s t a n d n i s und Geduld und 
m i t h i l f r e i c h e m R a t d i e A r b e i t so l a n g e b e g l e i t e t h a t . 
I c h kann n i c h t a l l e n ennen, d i e dazu b e i g e t r a g e n haben, 
da3 meine Z e i t i n Durham, im D e p a r t m e n t o f T h e o l o g y s o w i e 
i m S t . J o h n ' s C o l l e g e e i n e e i n m a l i g schone Z e i t war. Aber 
i c h mochte a l i e n h e r z l i c h d anken. 
N e c k a r b u r k e n , W e i h n a c h t e n 1993 Johannes P. K l i n g m a n n 
R u t h u n d P a u l , 
m e i n e n E l t e r n , 
i n D a n k b a r k e i t 
und i m Gedenken an R a l f , 
m e i n e n k l e i n e n B r u d e r . 
"Und er sprach: "Was w i l l s t du, daP i c h d i r tun s o i l ? " 
I c h antwortete: "Herr, da3 i c h sehen moge." 
Und er sprach: "Sei sehend!" 
Und er h i e l t mir ein Gewebe h i n , und es war die Riickseite eines 
Teppichs, kunterbunt zusammengespielt ohne Sinn und Verstand: Un-
zahlige Faden und Farben durcheinander, ohne Plan und Ordnung, so 
schien es. 
Da wendete er den Teppich. 
Und i c h sah zwei Menschen. Die wuchsen heraus aus einer geordneten 
F i i l l e von Wurzelwerk und Rankenwerk, aus Bliiten und Dornen, aus 
h e l l e n und dunklen Farben. Und s i e gingen Hand i n Hand auf eine Sonne 
zu. Die Sonne sah i c h n i c h t , nur ihren goldenen Schimmer sah i c h . 
Und i c h f r a g t e staunend: "Herr wie hast du das gemacht?" 
Zum anderen Male wendete er den Teppich und l i e f mich die untere 
Seite sehen. 
Er schwieg. 
Da l i e p i c h ab von Forschen und Raten. 
Ich gab mein Leben i n die allmachtige Weisheit, die aus verworre-
nem Widersinn von L i c h t und Nacht ein Schicksal formt nach seinem 
B i l d e . 
0 Teppich meines Lebensi" 
aus: Katharina Lu t h e r i n , geb. von Bora, 
Vom Teppich meines Lebens. 
Eine Lutherchronik. 
Druck: R. Oldenbourg, Graphische 
Betriebe, Munchen 1960. 
(Verfasser unbekannt). 
I EINLEITUNG 
§ 1 Zum Thema 
Zuspruch und Anspruch v e r g e g e n w a r t i g t n i c h t z u f a l l i g 
den a h n l i c h k l i n g e n d e n T i t e l e i n e s P r e d i g t b a n d e s von 
Helmut G o l l w i t z e r , m i t P r e d i g t e n von 1938 b i s 1954^. Zwar 
ware d e r Rahmen d i e s e r A r b e i t g e s p r e n g t , w o l l t e n w i r d i e 
K a m p f s i t u a t i o n L u t h e r s , w i e e r s i e 1532/33 i n den R e i h e n -
p r e d i g t e n zu 1 . Kor. 15 b e t o n t , v e r g l e i c h e n d e r w e i s e i n 
B e z i e h u n g s e t z e n z u r K i r c h e n k a m p f s i t u a t i o n , aus d e r h e r a u s 
G o l l w i t z e r s e i n e P r e d i g t e n h a l t und w i e d e r i n s i e h i -
n e i n s p r i c h t . G l e i c h w o h l e r s c h e i n t m i r d e r H i n w e i s ange-
b r a c h t , da(3 - h i e r w i e d o r t - T h e o l o g i e , s p a n n u n g v o l l v e r -
f l o c h t e n i n " W i d e r s t a n d und Ergebung"^, a l s 
" K o n f l i k t w i s s e n s c h a f t " ^ i m P r e d i g t w o r t den Kampf a u f n i m m t 
^H. GOLLWITZER, Zuspruch und Ansprucb. Predigten, {Munchen 1954). 
Grundlegend f u r das Begriffspaar i s t die theologische Erklarung 
der Bekenntnissynode der Deutschen Evangeiischen Kirche i n Barmen 
1934, d i e i n i h r e r 2. These i n der Doppelheit von Zuspruch und 
Anspruch Gottes das a l l e i n i g e Herr-Sein Jesu C h r i s t i als Rechtfer-
tigung und Heiligung zur Geltung b r i n g t . (Vgl. Die Barmer Theolo-
gische Erklarung. Einfuhrung und Dokumentation, 
hg. V. A, Burgsmiiller und R. Weth, Neukirchen-Vluyn 1984", 35). 
Dazu gehort k o n s t i t u t i v Hans Asmussens "Vortrag iiber die Theolo-
gische Erklarung zur gegenwartigen Lage der Deutschen Evange-
ii s c h e n Kirche" { I b i d . , 41-58). 
2 So l a u t e t der T i t e l von D i e t r i c h Bonhoeffers Briefen und Aufzeich-
nungen aus der Haft. D. BONHOEFFER, Widerstand und Ergebung. 
Briefe und Aufzaichaungan aus der Haft, hg. v. E. Bethge, Neuausg. 
(Munchen 1970}. 
3DaP Theologie " k o n s t i t u t i v K o n f l i k t - und Kontroverswissenschaft" 
i s t , i n s o f e r n s i e " s i c h a l l e i n im s i c h Einlassen auf Einwande und 
Bestreitungen" k o n s t i t u i e r t , wird immer wieder von Oswald Bayer 
betont. 0. BAYER, Theologie im K o n f l i k t der I n t e r p r e t a t i o n e n . Ein 
Dialog mit Paul Ricoer, i n : Ev. Komm 7/1989, 34. 
"Luthers Theologie a l s Konfliktwissenschaft" wird besonders i n 
0. BAYER, Natur und I n s t i t u t i o n , i n : ZThK 81/1984, 379f zur 
Geltung gebracht. 
gegen Bewegungen, d e r e n V e r w a n d s c h a f t h i e r i r . i t 
a n g e d e u t e t w e r d e n k a n n . 
D e u t l i c h e r w i r d zu b e l e u c h t e n s e i n , i n w e l c h e r H i n s i c h t 
L u t h e r s i c h und s e i n e K a m p f s i t u a t i o n v e r s c h r a n k t s i e h t m i t 
P a u l u s und d e s s e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n " " . G r u n d l e g e n d s i e h t 
e r d a b e i das g l e i c h e W o r t g e s c h e h e n im Gange: Gegen Zu-
s p r u c h und A n s p r u c h des W o r t e s a r t i k u l i e r t s i c h v i e l f a l t i -
g e r W i d e r s p r u c h . 
I n s e i n e r P r e d i g t zu J e s a j a 9, 1-6, am 1 . W e i h n a c h t s -
f e i e r t a g 1938, t h e m a t i s i e r t G o l l w i t z e r s o l c h e n W i d e r s p r u c h 
a l s " W i d e r s p r u c h z w i s c h e n Horen und Sehen"': 
"...'denn uns i s t e in Kind geboren, ein Sohn i s t uns gegeben und 
die Herrschaft i s t auf seiner Schulter'. ... I n seine Knecht-
schaft sind a l l e anderen Machte genommen, - mogen sie nun auch 
Krankheit, Tod und Teufel hei(5en. 
Wenn w i r das horen und doch nur das Kind i n der Krippe sehen, 
dann stehen wir i n dera gleichen Widersprucb wie damals die 
H i r t e n . Sie horten: 'Euch i s t heute der Heiland geboren.' Und 
wie s i e h t er aus? 'Ein kl e i n e s Kind, i n Windeln gewicJcelt i n 
einem S t a l l ! ' aber siehe, da konnten die H i r t e n auf einmal 
n i c h t s anderes tun als 'alsbald' und 'eilend' nach Bethlehem zu 
gehen. Und unser Horen der Weihnachtsbotschaft i n diesen Tagen 
i s t n i c h t s anderes als die d r i n g l i c h e Aufforderung: wir mochten 
uns von diesem Widerspruch zwischen Horen und Sehen n i c h t 
abschrecken, sondern einladen lassen, 'eilend' den Hi r t e n uns 
anzuschliePen, mit ihnen ei n z u t r e t e n und niederzuknien und ein 
Gesprach mit dem Kind i n der Krippe anzufangen. 
D i e s e , a l s " W i d e r s p r u c h z w i s c h e n Horen und Sehen" 
p o l a r i s i e r t e Spannung, d i e G o l l w i t z e r h i e r h i n s i c h t l i c h 
d e r G e b u r t J e s u a u s f i i h r t , i s t e i n Grundschema. b e i L u t h e r , 
das i m Rahmen d e r t h e m a t i s i e r t e n R e i h e n p r e d i g t e n vornehm-
""Denn es i s t jm eben gangen, g l e i c h wie es uns j t z t auch gehet 
durch unser Rotten ..." WA 36; 488, 15f. Ahnlich: 
3H. GOLLWITZER, op. c i t . , 13. 
6H. GOLLWITZER, op. c i t . , 12f. 
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l i c h i m H i n b l i c k a u f (J e s u ) Tod und A u f e r s t e h u n g zu f i n d e n 
und zu u n t e r s u c h e n i s t . D a b e i w i r d s i c h d e r H o r i z o n t des 
W i d e r s p r u c h s z w i s c h e n H o r e n und Sehen w e i t e n zu e i n e r 
F i i l l e v o n B e g r i f f s p a a r e n , d i e b e i L u t h e r i n u n a u f l o s l i c h e n 
B e z i e h u n g e n z u e i n a n d e r gesehen und g e h a i t e n werden. D i e 
Modi d i e s e r B e z i e h u n g e n - a l s Spannungen - g i l t es zu 
b e a c h t e n und n a h e r zu be s t i m m e n . "Das Bedenken d i e s e r 
Spannungen i s t i m p r a z i s e n S i n n c h r i s t l i c h - t h e o l o g i s c h e 
E s c h a t o l o g i e " ."^  
A u f d e r B a s i s , daP " B e g r i f f und Sache d e r E s c h a t o l o g i e " 
l a n g s t " i i b e r den e n g e r e n K r e i s d e r ' L e t z t e n D i n g e ' , a l s o 
Tod, G e r i c h t u nd A u f e r s t e h u n g h i n a u s ... zum Gesamtaspekt 
d e r T h e o l o g i e geworden [ i s t ] , und zwar sow o h l i n n e r h a l b 
d e r e x e g e t i s c h e n w i e d e r s y s t e m a t i s c h e n D i s z i p l i n " h a t -
U l r i c h Asendorf n i c h t a l l e i n " e i n e h i s t o r i s c h e D a r s t e l -
l u n g d e r E s c h a t o l o g i e L u t h e r s " gegeben, s o n d e r n "aus dem 
A s p e k t d e r E s c h a t o l o g i e " z u g l e i c h "den V e r s u c h e i n e r 
u m f a s s e n d e n A u s l e g u n g s e i n e s Werkes unternommen".^ D a b e i 
s e t z t e r s i c h d e z i d i e r t v o n einem r e i n h i s t o r i s c h e n 
V o r g e h e n ab, das i h n " w a h r s c h e i n l i c h n i c h t w e s e n t l i c h i i b e r 
70. BAYER, Tempus creatura v e r b i , i n : Idem., Schopfung als Anrede 
(Tubingen 1986) , 138. 
8U. ASENDORF, Eschatologie bei Luther (Gottingen 1967), 9. 
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d i e D a r s t e l l u n g d e r a p o k a l y p t i s c h e n S t r u k t u r e n i n L u t h e r s 
E s c h a t o l o g i e h i n a u s g e l a n g e n " ^ l i e p e . Das V e r h a l t n i s von 
A p o k a l y p t i k und E s c h a t o l o g i e k e n n z e i c h n e t e r g l e . i c h w o h l 
a l s " E i n h e i t v o n E s c h a t o l o g i e und A p o k a l y p t i k b e i L u t h e r 
..., w o b e i b e i d e n i c h t v o n e i n a n d e r zu t r e n n e n s i n d und d i e 
D o m i n a n t e d e r E s c h a t o l o g i e v o r d e r A p o k a l y p t i k g e w a h r t 
b l e i b f ' . i o L e t z t l i c h s t e h t f v i r i h n z w e i f e l s f r e i f e s t , i i 
"dap b e i L u t h e r d i e E s c h a t o l o g i e v o r und i i b e r d e r Apoka-
l y p t i k s t e h t und d e r e n gewissermaPen d i e n e n d e n C h a r a k t e r 
b e s c h r e i b t . " 1 2 
Es b l e i b t j e d o c h zu u b e r p r i i f e n , ob n i c h t b e i L u t h e r d i e 
A p o k a l y p t i k i n i h r e r V e r f l o c h t e n h e i t m i t d e r E s c h a t o l o g i e 
d i e s e m U r t e i l g e g e n i i b e r a u f z u w e r t e n i s t . . Das kann h i e r n u r 
i n A n s a t z e n und i n d e r B e s c h r a n k u n g auf e i n e n 
e x e m p l a r i s c h e n T e x t k o m p l e x v e r s u c h t werden. Denn im Rahmen 
d i e s e r A r b e i t i s t n i c h t n u r e i n e enge t h e m a t i s c h e E i n g r e n -
zung g e b o t e n , s o n d e r n auch von d e r T e x t v o r l a g e h e r d i e 
E i n s c h r a n k u n g a u f d i e g e n a n n t e P r e . d i g t r e i h e . Was t e c h n i s c h 
und aus Z e i t g r i i n d e n g e b o t e n i s t , e r s c h e i n t uns aber auch 
vo n d e r Sache h e r s i n n v o l l , wenn denn A s e n d o r f s E i n -
s c h a t z u n g z u t r i f f t , es g e h o r e " z u r E i g e n a r t d e r T h e o l o g i e 
L u t h e r s , daP s i c h von einem P u n k t aus j e w e i l s das w e i t e 
G e lande s e i n e r gesamten T h e o l o g i e vibersehen l a p t " . Denn 
b e i . seiner S y s t e m a t i k h a n d l e es s i c h um d i e "Anwendung 
e i n e r e x e m p l a r i s c h e n Methode", d i e s i c h " n i c h t im Nach-
9 I b i d . , 9. 
l o i b i d . , 229. 
i i l b i d . , 224-234. 
i 2 i b i d . , 228. 
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e i n a n d e r d e r F o l g e r u n g e n " e n t w i c k e l t , s o n d e r n d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t i s t , "daj3 i n jedem d e r e i n z e l n e n K r e i s e 
j e w e i l s das Ganze e n t w i c k e l t w i r d , so da(5 j e d e e i n z e l n e 
Aussage d i e s e s immer sc h o n i n nuce e n t h a l t . " i = ' 
E n t s c h e i d e n d i s t , dap L u t h e r s apok^^lypxA^he^ 
stan^nis^^^^^^^^ T h e m e n s t e l l u n g n i c h t a l s e r k e n n t n i s -
t h e o r e t i s c h e , g e s c h i c h t s p h i l o s o p h i s c h e R e f l e x i o n o d e r g a r 
S p e k u l a t i o n i n den B l i c k genommen w i r d , s o n d e r n i m 
b e g r e n z t e n Rahmen d e r A u s l e g u n g v on I K o r 15 a l s a p o k a l y p -
t i s c h b e s t i m m t und p r i m a r i n d e r P r e d i g t a l s seinem " S i t z 
i m Leben" wahrgenommen w i r d . I n d e r P r e d i g t w i r d es a l s 
Z u s p r u c h und A n s p r u c h i n Raum und Z e i t k o n k r e t . Es s t e l l t 
den H o r e r a b e r n i c h t n u r i n d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t 
L u t h e r , es s t e l l t i h n v o r a l l e m i n d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g 
m i t d e r S c h r i f t , i n unserem F a l l e i n d i e A u s e i n a n d e r -
s e t z u n g m i t dem B r i e f t e x t des P a u l u s , d e r i n L u t h e r s 
P r e d i g t neu zu Gehor kommt. D a b e i " w i r d u n s e r e V e r h e i p u n g 
sakramental e r n s t genommen. Der u r s p r i i n g l i c h e K o n t e x t 
t r i t t z u r i i c k , und d e r h i s t o r i s c h e Graben w i r d u b e r s p r u n -
gen."^'' Da3 s i c h L u t h e r s P r e d i g t so d e r V e r s c h r a n k u n g 
s e i n e r Z e i t m i t d e r des P a u l u s ^ ' v e r d a n k t , i s t g r u n d l e g e n d 
f i i r s e i n a p o k a l y p t i s c h e s Z e i t v e r s t a n d n i s . 
i 3 I b i d . , 10. 
i-»So beschreibt 0. Michel i n anderem Zusammenhang, was er 
"perspektivisches Denken" nennt. 0. MICHEL, Die Verklarung Jesu 
nach Mt 17, 1-13, i n : Erich Lubahn (Hrsg.), Heilsgescbichtliche 
Theologie und Varkiindigung ( S t u t t g a r t 1988). 
15 Siehe Anm. 4. 
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§ 2 Zu d e n T e x t e n 
A l s T e x t g r u n d l a g e d e r A u s l e g u n g von I K o r 15 d i e n e n uns 
p r i m a r d i e 17 P r e d i g t e n , d i e L u t h e r i i b e r d i e s e s K a p i t e l 
1532/33 i n W i t t e n b e r g g e h a l t e n h a t . Gecrg R o r e r h a t s i e 
a l l e n a c h g e s c h r i e b e n i <5 . Ebenso Caspar C r u c i g e r , d e r d i e 
P r e d i g t e n 1534 m i t e i n e r Z u s c h r i f t an den K u r f u r s t e n 
J o h a n n F r i e d r i c h " i n z i e m l i c h f r e i e r B e a r b e i t u n g " h e r a u s -
gab. " R o r e r s N a c h s c h r i f t e n s i n d , w i e Spuren von des 
H e r a u s g e b e r s Hand d a s e l b s t b e w e i s e n , d a b e i m i t b e n u t z t 
w o r d e n " . Der E r s t d r u c k , d e r d i e J a h r e s z a h l 1534 t r a g t , 
" i s t a b e r w o h l b e r e i t s gegen Ende des J a h r e s 1533 e r s c h i e -
nen"!''. D i e s e r e r s t e n E i n z e l a u s g a b e b e i Joseph K l u g i n 
W i t t e n b e r g f o l g t e n 1534 noch w e i t e r e n a c h . V i n c e n t i u s 
Obsopous, i i b e r s e t z t e d i e s e P r e d i g t e n i n s L a t e i n i s c h e und 
gab s i e i m J a h r e 1536 zusammen m i t d e r A u s l e g u n g i i b e r das 
17. K a p i t e l des Johannes h e r a u s . L u t h e r v e r s a h d i e s e 
t i b e r s e t z u n g m i t e i n e r a u f den 7. J u n i 1536 d a t i e r t e n 
V o r r e d e ^ ^ . 
D i e s e V o r r e d e i s t uns b e s o n d e r s d e s h a l b w i c h t i g , w e i l 
s i c h L u t h e r m.it i h r zustimmend h i n t e r d i e O b e r s e t z u n g 
•^^Seine Nachschrift i n deutsch-lateinischem Mischtext i s t i n der 
sog. Bonner Ausgabe vou E. Hirsch e d i e r t worden: Luthers Werke i n 
Auswahl, sog. Bonner Ausg., Bd.7:. Predigten, 278-355 {= WA 36; 
478-696) . 
I'^Vgl. die E i n l e i t u n g von WA 36; XXXIII . Dort f i n d e t sich auch der 
den Predigten vorangesetzte Widmungsbrief an den Kurfursten. 
••^Vgl. Dr. Martin Luthers Sammtliche Schriften, hrsg. von 
Dr. Joh. Georg Walch, Bd. 8: Auslegung des Neuen Testaments 
(St. Louis, Mo. 1892), Fu^noten unter 1084-1087. Luthers Vorrede 
auf die l a t e i n i s c h e Obersetzung des Vincentius Obsopous f i n d e t 
s i c h auf Deutsch i n den Spalten lG88f. 
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s t e l l t und d i e A r b e i t des H e r a u s g e b e r s l o b t . 
I n d i r e k t u nd i m N a c h h i n e i n e r s c h e i n t uns d a m i t z u g l e i c h 
auch d i e d e r C b e r s e t z u n g z u g r u n d e l i e g e n d e D r u c k b e a r b e i -
t u n g C r u c i g e r s d u r c h L u t h e r s e l b s t b e s t a t i g t und a u t o r i -
s i e r t zu s e i n . D a m i t i s t f r e i l i c h noch n i c h t s i i b e r das 
V e r h a l t n i s v o n R o r e r s N a c h s c h r i f t und C r u c i g e r s D r u c k b e a r -
b e i t u n g a u s g e s a g t , d e r e n V e r g l e i c h e r h e b l i c h e Probleme 
b e r e i t e t , d i e j e d o c h n i c h t Gegenstand d i e s e r U n t e r s u c h u n g 
s e i n s o l l e n ^ ^ . D i e B e s t a t i g u n g d e r D r u c k b e a r b e i t u n g d u r c h 
L u t h e r s V o r r e d e s c h e i n t uns d u r c h a u s zu r e c h t f e r t i g e n , i n 
d i e s e r A r b e i t n ach d e r Druckau s g a b e C r u c i g e r s zu z i t i e -
r e n 2 0 , w i e s i e i n d e r Weimarer Ausgabe S e i t e f i i r S e i t e 
s o w e i t m o g l i c h p a r a l l e l - u n t e r dem k u r z e r e n R o r e r -
M i s c h t e x t , v o r l i e g t ^ i . Wenn v e r e i n z e l t , d e r p r a g n a n t e n 
K i i r z e wegen, n a c h R o r e r z i t i e r t w i r d , w e i s e n w i r a u s d r i i c k -
l i c h d a r a u f h i n . 
1^Siehe dazu B. LOHSE, Zur Oberlieierung von Luthers Predigten iiber 
IKor 15, i n : Lutheriana, hrsg. von G. Hammer/K.-H. zur Muhlen [AWA 
5 ] , 1984, 37-102. 
2 0 V g l . G. EBELING, Des Todes Tod. Luthers Theologie der Konfronta-
t i o n mit dem Tode, i n : ZTHK 2/1987, 165f, Anm. 18. Fur Ebeling 
kommt jedoch " f u r die Untersuchung von Luthers Auslegung nahezu 
a l l e i n " d i e Nachschrift von Rorer i n Betracht. Crucigers " s t a r k 
aufblahenden" Druckbearbeitung scheint er u.E. so nic h t v o l l 
gerecht zu werden. 
21WA 36; 478-696. 
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Pr. 1384 IKor. 15,36ff 19. 1. 33 WA 36; 649- 661 Am 28; 183- 190 
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I I ERSTER HAUPTTEIL 
§ 3 V e r n u n f t und Glaube 
G l e i c h i n s e i n e r e i n l e i t e n d e n P r e d i g t vom 11.8.1532 zu 
IKor 1 5 , l f i w e i s t L u t h e r u n i r i p v e r s t a n d l i c h darauf h i n , dap 
Paulus aus e i n e r K o n f l i k t s i t u a t i o n heraus a r g u m e n t i e r t , i n 
der es um das Problem geht, dap der Mensch das Evangelium 
a l l z u l e i c h t v e r g i p t , wo er "solchs n i c h t s t e t s t r e i b e t 
und e r i n n e r t und das h e r t z damit umbgehet", und es s i c h so 
geradezu "aus den augen se t z e n " und "aus dem h e r t z e n 
nehmen [ l a p t ] durch ander p r e d i g t und l e r e " ^ . Diese "ander 
p r e d i g t und l e r e " i s t vor a l l e m dadurch gekennzeichnet, 
dap s i e a r g u m e n t i e r t nach "menschlicher weise, nach der 
v e r n u n f f t und unserm verstand"^^ . Das " k l u e g e l n " " m i t dem 
Vers t a n d s t e h t d a b e i dem "gleuben" des Wortes k o n t r o v e r s 
gegeniiber. Die so t h e m a t i s i e r t e G e g e n s a t z l i c h k e i t von 
ratio und fides v e r d e u t l i c h t L u t h e r zunachst i n h a l t l i c h , 
indem er den Widerspruch der V e r n u n f t gegen den Glauben 
k o n k r e t z u r Sprache b r i n g t . Dabei w i r d dem "werck, wie es 
f u r augen i s t " ganz n i i c h t e r n Rechnung getragen: Da " s t i r b t 
imer e i n e r nach dem andern, und b l e i b t a l l e s t o d und 
verwesen und gar zu p u l v e r t jm grab, und i s t noch n i e 
k e i n e r widderkomen"'. Diesem so auf den Punkt gebrachten 
iWA 36; 486, 27-31. 
2WA 36; 487, 20-22. 
3WA 36; 492, 24f. 
-•WA 36; 481, 27. 
5WA 36; 493, 16-19. 
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s a c h l i c h i n h a l t l i c h e n Widerspruch der V e r n u n f t gegen den 
Zuspruch des Evangeliums, daP w i r dennoch "vom t o d e r l o s e t 
widder a u f f e r s t e h n und leben""^ werden, e n t s p r i c h t nun auch 
s t r u k t u r m a P i g e i n K o n f l i k t , der erkennbar w i r d , wenn man 
s i c h d i e U n t e r s c h i e d e der i n h a l t l i c h e n Aussagen i n tem-
p o r a l e r H i n s i c h t v e r d e u t l i c h t , a l s o d i e Z e i t l i c h k e i t der 
gebrauchten Verben, der Ze i t - W o r t e bedenkt. 
3.1 Zum Z e i t h o r i z o n t des Glaubens 
Ausgehend von 1 Kor 1 5 , I f b e s c h r e i b t Luther i n extenso 
das Be.miihen des Paulus, d i e K o r i n t h e r zu erinnern'' an das 
Evangelium, das er ihnen g e p r e d i g t h a t , das von ihnen 
angenommen wurde, i n dem s i e stehen und s e l i g werden 
s o l l e n - es s e i denn, s i e h a t t e n umsonst geglaubt. Es 
ke n n z e i c h n e t L u t h e r s P r e d i g t s t i l , daP er immer wieder 
d i e s e Wendungen des Textes a u f g r e i f t und a u s f u h r t und 
somit den Glauben i n mehr a l s s p r a c h l i c h f o r m a l e r H i n s i c h t 
i n den H o r i z o n t der Z e i t s t e l l t . Denn m i t den Z e i t w o r t e n 
6WA 36; 536, 33. 
Vgl. WA 36; 495, 1 4 f f : "Ja das Euangelium kan n i c h t anders sagen, 
denn das wir s o l l e n herrn sein uber tod, sund und a l l e ding, und 
sehen doch nur das widderspiel an uns und a l l e r w e lt, das da kein 
leben, sondern e i t e l tod, sund und Teuffels gewalt i s t " . 
^Cf. WA 36; 487, 12f; 487, 25; 487, 30; 491, 18; 491, 34. 
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Erinnarn^ , Angenommen-Haben, Darin-Stehah, Selig-Werden, 
s t e l l t L u t h e r den Glauben auch i n h a l t l i c h , der Sache nach, 
i n das spannungsvolle V e r h a l t n i s der u n t e r s c h i e d l i c h e n 
Z e i t f o r m e n m i t a l l den dazugehorigen t h e o l o g i s c h e n I m p l i -
k a t i o n e n . M i t der Betonung, daP das Evangelium e r i n n e r t 
werden mu|S, damit es n i c h t i n Vergessenheit 
g e r a t ^ , s c h e i n t zwar v o r d e r g r i i n d i g b e t r a c h t e t eine S e l b s t -
v e r s t a n d l i c h k e i t ausgesagt zu s e i n . D a h i n t e r v e r b i r g t s i c h 
jedoch e i n Z e i t v e r s t a n d n i s , das w i r im folgenden u n t e r s u -
chen w o l l e n . Denn dieses Z e i t v e r s t a n d n i s s t e h t im M i t t e l -
punkt der, d i e R e i h e n p r e d i g t e n durchgangig b e g l e i t e n d e n , 
K o n t r o v e r s e n . 
3.1.1 Von der Z e i t l i c h k e i t des Erinnerns 
Zunachst i s t f e s t z u h a l t e n , da(3 das Erinnern einen 
s p r a c h l i c h e n Vorgang kennzeichnet, der s i c h auf e i n f r i i h e -
r e s , i n der Vergangenheit s t a t t g e f u n d e n e s Geschehen zu-
r i i c k b e z i e h t ; und zwar auf eine d i e s e s vergangene Geschehen 
8Es kann n i c h t bedeutungslos sein, da^ Luther riur an dieser S t e l l e 
f i i r GNORIZO den B e g r i f f des Erinnerns wahlt, wahrend er sonst f a s t 
( i b e r a l l s p r a c h l i c h zutreffender GNORIZO mit Kundtun ubersetzt. (Am 
a u f f a l l i g s t e n b ei der im Griechischen w o r t l i c h identischen Anrede 
i n Gal 1,11; ahn l i c h IKor 12,3). W. BAUER, Worterbuch zum Neuen 
Testament ( B e r l i n 1971), 324 belegt das Vorkommen von GNORIZO und 
komnentiert unsere S t e l l e : "1 Kor 15, 1, wo es sich um schcn 
Bekanntes zu handeln scheint, i s t am Platze wegen der, offenbar 
als etwas Neues sich einfiihranden, theoret. Belehrung". Es i s t 
h i e r n i c h t der Ort, unterschiedliche Obersetzung- und I n t e r p r e t a -
tionsmoglichkeiten zu e r o r t e r n . Aber der Hinweis i s t w i c h t i g , daP 
f u r Luther an der S t e l l e GNORIZO gerade n i c h t im Dienst einer 
neuen, e r s t noch einzufuhrenden Belehrung s t e h t , sondern d e z i d i e r t 
im Dienst der a l t e n , urspriinglichen Apostellehre von der Auferste-
hung Jesu. 
W^A 36; 487, 12f: "das es not i s t des zu erinnern, das sie j a n i c h t 
s o l t e n vergessen haben 
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k o g n i t i v vergegenwartigende Weise. Dabei w i r d das vergan-
gene Geschehen aus der Vergessenheit und solchermapen aus 
der Vergangenheit i n d i e Gegenwart des s i c h e r i n n e r n d e n 
Bewuptseins erinnert, w i l l h eipen: a b g e b i l d e t und p r o j e -
z i e r t , "das j r ... sehet, was i h r von mir habt"!". Zu 
sehen i s t aber nur das Gegenwartige - s e i es nun imaginar 
Oder s i n n l i c h g e g e n s t a n d l i c h . Wie d i e Vergegenwartigung 
des E r i n n e r n s Vergangenheit a u f - h e b t , a l s o z u g l e i c h e l i m i -
n i e r t und bewahrt, z e i g t s i c h d e u t l i c h an der Evange-
l i u m s p r e d i g t , d i e h i e r j a gerade n i c h t a l s ver-gangene i n 
B e t r a c h t kommt, sondern vielraehr a l s er-gangene erneut zur 
Geltung g e b r a c h t und s i c h t b a r gemacht wird."^^ Dap das 
Erinnern e i g e n a r t i g e r w e i s e zum Sehen f i i h r e n s o l l , i 2 ob-
g l e i c h doch dem Wortgeschehen der P r e d i g t e i n Horen 
angemessener e r s c h e i n t , t h e m a t i s i e r t h i e r n i c h t den 
Widerspruch zwischen Sehen und Horen, auf den w i r i n der 
E i n l e i t u n g hingewiesen haben, sondern b e l e u c h t e t l e d i g l i c h 
das beim Erinnern s t a t t f i n d e n d e Zeit-geschehen: Das e r -
gangene Wort w i r d a l s v e r g e g e n w a r t i g t e s e r n e u t Gegenstand 
der VJahrnehmung und Beachtung. Diese Beachtung l e i s t e t 
i°Von Luther b e i s p i e l h a f t e r l a u t e r t , wenn er Paulus sagen 
lapt:"Darumb mus i c h euch dawidder erinnern und erwecken, das j r 
dcch zu ruck dencket und sehet, was j r von mir habt" (WA 36; 487, 
30-33). 
l i s . J. MOLTMANN, Theologie der Hoffnung (198512), 73: Die 
Erinnerung an die ergangene Verheipung - an d i e Verheipung i n 
i h r e r e Er-gangeneheit, n i c h t i n Ver-gangenheit - bohrt als Stachel 
im Fleische jeder Gegenwart und o f f n e t sie f i i r die Zukunft". 
i2Die " e r i n n e r t e n Gotteserfahrungen fiihren dazu, 'durch den Horizont 
sehen' zu lernen, wie das indonesische Wort f i i r Hoffnung sagt". 
J. MOLTMANN, Gerechtigkeit schafft Zukunft (19891, 54. 
20 
das Sehen: "so muP i c h w a r l i c h mich herumb wenden und nach 
dem Wort sehen"!-''. 
F r e i l i c h kann L u t h e r das Sehen auch n e g a t i v bewerten, 
etwa wenn er es im K o n f l i k t zwischen r a t i o und f i d e s der 
r a t i o z uordnet und u r t e i l t , daP der 
"menschen weisheit und v e r n u n f f t kan n i c h t hoher noch weiter 
komen denn r i c h t e n und schliessen, wie sie f u r augen sihet und 
f i l l e t odder mit sinnen b e g r e i f f e t , aber der glaube mus uber und 
wider solch f u l e n und verstehen schliessen und h a f f t e n an dem, 
das jm furgetragen w i r d durchs Wort"!''. "Denn es he i s t ein 
A r t i k e l des glaubens, n i c h t deiner v e r n u n f f t noch weisheit noch o 
menschen k r a f f t und vermiigen, D^rumb raustu auch hie a l l e i n nach h 
dem wort r i c h t e n , unangesehen, was man f i i l e odder sehe"i3, 
Zunachst gebraucht L u t h e r Erinnarn t r a n s i t i v : Es i s t 
Paulus, der d i e K o r i n t h e r e r i n n e r t ^ ^ ; dann aber auch 
r e f l e x i v : Auch d i e K o r i n t h e r s o l l e n Subjekt des Erinnerns 
s e i n und " s i c h e r i n n e r n und sehen, was s i e empfangen haben 
und wie s i e s i n d C h r i s t e n worden"!''. S c h l i . e p l i c h i s t es 
L u t h e r s e l b s t , der s e i n e Horer e r i n n e r t : sowohl an d i e 
E v a n g e l i u m s p r e d i g t des Paulus a l s auch an seine eigene 
Wiederentdeckung des p a u l i n i s c h e n Evangeliums. E i n i g e Male 
d i e n t ihm e i n " g l e i c h wie" dazu, s i c h i n e i g e n t i i m l i c h e r 
Verschrankung dar Z e i t e n uber den " g a r s t i g e n Graben", der 
sein e Z e i t von der des Paulus s c h e i d e t , hinwegzusetzen und 
s e i n e K o n f l i k t e i n Entsprechung zu denen des Paulus zu 
1 3 WA 36; 495, 6. 
14WA 36; 493, 4-7. 
I'WA 36; 494, 28-31. 
16WA 36; 487,17; 487, 25; 487, 30 u.a. 
i-'WA 36; 491, 18f. 
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s c h i l d e r n i 8 . "Denn es i s t jm eben gangen, g l e i c h wie es 
uns j t z t auch gehet durch unser Rotten, nach dem das 
Euangelium du r c h uns widder an t a g b r a c h t - i s t " i ^ . 
Die ungemein p l a s t i s c h e n , p r a s e n t i s c h e n Redeszenen, i n 
denen er Paulus und s e l b s t Gott i n d i r e k t e r Rede argumen-
t i e r e n l a p t ^ o , z e i g e n , wie er seine ganze E r z a h l k u n s t i n 
den D i e n s t d i e s e s vergegenwartigenden E r i n n e r n s s t e l l t . 
Dabei geht es f r e i l i c h n i c h t um das E r i n n e r n an s i c h , 
sondern um den Gegenstand des E r i n n e r n s , um " j n n h a l t und 
Summa" des Evangeliums^^ , das es zu e r i n n e r n g i l t , um 
n i c h t s g e r i n g e r e s a l s "das h e u p t s t i i c k C h r i s t l i c h e r l e r e , 
das niemand leugnen kan, wer anders e i n C h r i s t odder e i n 
p r e d i g e r des E u a n g e l i j s e i n w i l " 2 2 . 
M i t Paulus b e z i e h t s i c h L uther auf das h i s t o r i s c h durch 
e i n e Reihe zum T e i l n a m e n t l i c h genannter Augenzeugen gut 
bezeugte Ev.angelium vom Tod und insbesondere von der 
18WA 36; 496, 38f: "Also auch mit uns 
WA 36; 511, l O f : "Gleich wie s i e i t z t sagen ...". 
WA 36; l3i3/, 13: "Wie wir auch den unsern thun raussen ...". \ — ] • i - ^ ^ 
WA 36; 513, 29f: "Wie auch i c h und v i e l froine l e u t e 
WA 36; 520, 33f: "Denn also miissen wir auch rhiimen widder 
WA 36; 553, 37: "Wie i c h an mir selbs g e f i i l e t habe 
19WA 36; 488, 15f. 
20WA 36; 487, 25-488, 14; 488, 26-489, 24; 492, 10-28; 499, 16-22, 
512, 28-513, 18; 514, 27-31; 514, 34-517,21, u.a. 
2 i M i t Bezug auf IKor 15,3 l a p t Luther dieses Evangelium i n einem 
Satz von Paulus zusammenfassen: "Ich habe euch nichts anders 
geben, denn das i c h auch selbs empfangen habe, und auch noch n i c h t 
anders weis zupredigen zum grund unser s e l i g k e i t denn von dem 
Herrn C h r i s t o , wie er wa h r h a f f t i g beide, gestorben und widder von 
den todten aufferstanden i s t . Das i s t der j n n h a l t und Summa meines 
Eu a n g e l i j , darauff i c h und j r g e t a u f f t sind und stehen," (WA 36, 
499, 16-20). 
22WA 36; 524, 3 2 f f . 
A u f e r s t e h u n g Jesu'^. Es e r w e i s t s i c h f i i r Luther a l s 
grundlegend f i i r d i e s e s Thema, a l s o f i i r d i e E r o r t e r u n g des 
" A r t i k e l [ s ] unsers glaubens von der auf f erstehung der-
todten"^'', dap Paulus t a t s a c h l i c h e r i n n e r n kann, a l s o s i c h 
z u r i i c k b e z i e h e n kann auf b e r e i t s bekannte, geglaubte, ange-
nommene Lehre.^a im Erinnern daran w i r d primar auf das 
E r e i g n i s der A u f e r s t e h u n g Jesu a l s auf d i e grundlegende 
Basis des Glaubens z u r i i c k v e r w i e s e n . Sekundar nimmt das 
Erinnern dann auch Bezug auf den darauf gegriindeten 
Glauben der K o r i n t h e r , der somit s e i n e r s e i t s grundlegende 
Bedeutung e r h a l t f u r d i e w e i t e r e Argumentation, m i t der 
s i c h Paulus darum n i c h t v e r t e i d i g e n d oder iiberzeugend an 
Unglaubige r i c h t e t , sondern eben a u s d r i i c k l i c h e r i n n e r n d an 
so l c h e , b e i denen der Glaube an d i e Auferstehung Jesu 
v o r a u s g e s e t z t werden kann.2e 
I n s e i n e r P r e d i g t am 2.9.1532 zu IKor 15,12-15 l e h n t 
L u t h e r daher g r u n d s a t z l i c h eine D i s p u t a t i o n iiber d i e 
23WA 36; 499, 14f: "[Paulus] beweiset die selbige seine p r e d i g t 
w a r l i c h s t a r c k und gew a l t i g , beide, durch zeugnis der S c h r i f f t und 
v i e l e r lebendigen l e u t e " . 
Dabei i s t es f u r Luther unerheblich, daf die Augenzeugenschaft 
der Zeugen s i c h j a n i c h t auf die Auferstehung, sondern genau 
genommen nur auf die Erscheinungen des Auferstandenen bezieht. Das 
Wie der Auferstehung b l e i b t im Dunkel. Aber das Dafi der Auferste-
hung g i l t Luther a l s bewiesen. 
24WA 36; 481, 9f. 
23Etwa wenn Luther Paulus sagen l a p t : "Darumb mus i c h euch dawidder 
erinnern und erwecken, das j r doch zu ruck dencket und sehet, was 
j r von mir habt, Denn j r habts j a e r s t l i c h von keinem andern denn 
von mir empfangen und gel e r n e t , das j r wisset, was Euangelium, was 
Christus, glaube und a l l e s i s t " (WA 36; 487, 30-33). 
26WA 36; 526, 13f: 
"... das d i s e r s t l i c h eine predigt i s t f i i r die Christen, die den 
A r t i k e l von Christus aufferstehung gleuben und seine k r a f f t wissen 
und verstehen, waruab er aufferstanden sey, ...". 
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A u f e r s t e h u n g m i t Unglaubigen ah^'^ und macht mehrmals 
dar a u f aufmerksam, wie u n s i n n i g d i e Argumentation des 
Paulus demjenigen e r s c h e i n e n muP, der d i e p a u l i n i s c h e 
Pramisse der A u f e r s t e h u n g Jesu ablehnt.2 8 M i t der E r i n -
nerung an das g e p r e d i g t e Evangelium i s t a l s o d i e E r i n -
nerung daran, dap d i e K o r i n t h e r d i e s Evangelium empfangen 
und im Glauben angenommen haben2 a , eng v e r k n i i p f t und 
grundlegend f i i r d i e Argumentation. Es geht deshalb 
sowohl um das g e p r e d i g t e Evangelium a l s auch um den 
Glauben, der da r a u f g r i i n d e t : 
" I c h erinnere euch aber, Lieben Briider, des Euangelij, das i c h 
euch verkiindigt habe, welchs j r auch angenommen habt, j nn 
welchera j r auch stehet, durch welches j r auch s e l i g werdet, ... 
Es were denn, das j r umb sonst gegleubt h e t t e f ' ^ o . 
I n z e i t l i c h d r e i d i m e n s i o n a l e r H i n s i c h t bestimmt Paulus 
das V e r h a l t n i s der K o r i n t h e r zum Evangelium und t r a g t 
damit dem Z e i t h o r i z o n t des Glaubens Rechnung, i n s o f e r n er 
den Glauben m i t t e l s der d r e i Z e i t w o r t e r Angenommen-Hahen, 
Darin-Stehen, Selig-Werden i n den H o r i z o n t der d r e i Z e i t -
modi s t e l l t , d i e w i r Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
nennen. Dabei w i r d d e u t l i c h , daP auf keines d i e s e r Modi 
v e r z i c h t e t werden kann: "Es were denn, das j r umb sonst 
-•'WA 36; 526, 34f:"Contra neganten prima p r i n c i p i a non est disputan-
dum". 
28WA 36; 525, 16-39; 526, 31-37; 527, 21-23; 528, 22-24; 528, 32-36. 
2 9 0bwohl Luther im Text den A o r i s t des PARALAMBANEIN mit Aagenommen-
Haben i i b e r s e t z t , betont er i n der Predigt auch o f t e r das Empfan-
gen-Haben. Dadurch b r i n g t er den rezeptiven Sachverhalt des 
PARALAMBANEIN i n seiner Einheit von sowohl eher aktivem Annehmen 
als auch passiv empfangendem Erhalten zur Geltung. 
30WA 36; 486, 27-31. 
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g e g l e u b t h e t t e t " 3 i . 
3.1.2 Von der Z e i t l i c h k e i t des Bleibens 
^ip^? D i e ^ Z e i t s t r u k t u r des S r i n n e r n s h a t t e n w i r bestimmt a l s 
^.-V^rqeqenwarjiqunq von Veraangenem. Luther wehrt s i c h damit 
gegen das Vergessen des G e l e r n t e n und seine fJberlagerung 
"durch ander p r e d i g t und l e r e " 3 2 . Die a l t e , r e c h t e Lehre 
i s t v o r a u s g e s e t z t und b l e i b t maPgebend. Dem e n t s p r i c h t 
L u t h e r s I n s i s t i e r e n auf der E i n h e i t des Glaubens i n der 
Zusammengehorigkeit von Angenommen-Haben und Darin-Ste-
han^^ im V e r h a l t n i s zum Evangelium. Der Z e i t h o r i z o n t des 
Glaubens h i n s i c h t l i c h der Vergangenheit i s t n i c h t nur 
durch s e i n e A b h a n g i g k e i t von den yergangenen E r e i g n i s s e n 
c h a r a k t e r i s i e r t , sondern ebenso dadurch, daP es i n der 
Vergangenheit einen Anfangspunkt des Glaubens gab, an dem 
d i e K o r i n t h e r das Evangelium von Tod und Auferstehung Jesu 
durch d i e Verkiindigung des Paulus empfangen und angenommen 
haben. 
Zum Z e i t h o r i z o n t des Glaubens gehorc nun f r e i l i c h auch, 
k o r r e s p o n d i e r e n d m i t der des E r i n n e r n s , daP das Geschehene 
31WA 36; 486, 30f. 
32WA 36; 487, 20f. 
3 3 I K o r 15,1c: EN HO KAI ESTAKATE. Dazu The Analytical Greek Lexicon 
Revised, ed. by HAROLD K. MOULTON (Grand Rapids 1978), § 38. 
rem. 1: "...the pe r f e c t i s used i n a s t r i c t l y present s i g n i f i -
c a t i o n " . I n der Obersetzung b r i n g t Luther mit dem B e g r i f f des 
Daria-Stehens das pe r f e k t i s c h e HISTAMI zur Geltung, dessen Bedeu-
tung des Bestandigen er i n der Predigt durch die Betonung des 
Dabei-Bleibens noch hervorhebt, wobei der B e g r i f f des Dabei-
Bleibens neben seiner prasentischen Bedeutung auch das Zurucklie-
gende mitanklingen l a f t ; aber eben n i c h t als etwas Vergangenes, 
sondern a l s etwas Bewahrtes, i n dem es zu Beharren g i l t . 
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i n der Gegenwart r e l e v a n t b l e i b t . Der Glaubige b e n o t i g t im 
V e r h a l t n i s zum Evangelium neben dem z u r i i c k l i e g e n d e n An-
kniipfungspunkt des Angenommen-Habens den bestandigen, p r a -
s e n t i s c h e n Angelpunkt des Darin-Stehens. 
Das Stehen im Evangelium bzw. das Bleihen " b e i dem, 
das s i e ge h o r e t haben''^ *^" k o r r e s p o n d i e r t a l s p o s i t i v e 
G e g e n p o s i t i o n dem Vergessen beziehungsweise der Hinwen-
dung zu anderer Lehre^' ^  . DaP das Erinnern und Luth e r s 
Mahnung zur Bewahrung des ttberkommenen jedoch keine kon-
s e r v a t i v r e s t a u r a t i v e Beschrankung auf einen s t a t u s quo 
Oder gar Ob e r h o l t e s b e d e u t e t , d e u t e t s i c h - vom I n h a l t l i -
chen noch ganz abgesehen - b e r e i t s schon f o r m a l i n der 
Verwendung des B e g r i f f s vom Bleiben an. Denn i n der 
Dimension des Bleihens am Evangelium geht der Glaube weder 
nur r e g r e s s i v zu Zuriickliegendem z u r i i c k , noch b l e i b t er 
nur s t a t i s c h b e i A l t h e r g e b r a c h t e m stehen, sondern s t e h t 
ganz im G e g e n t e i l i n e i n e r Bewegung, d i e i n i h r e r f u t u -
r i s c h f i n a l e n Dimension zur Geltung gebracht w i r d durch 
den Zuspruch des Selig-Werdens: 
"Denn j r habts j a durch Gottes gnade also angenomnen als das i'^ 
rechte Euangelium .., stehet a l l e i n durch das selbige Euange-
liu m , das j r von mir empfangen habt, Und n i c h t a l l e i n das, 
sondern werdet auch durch dasselbige s e l i g , Darurab s o l t e t j r j a 
dabey ble i b e n ...".^e 
Selig-Werden und Dabei-Bleiben s i n d durch das kausale 
34WA 36; 486, 34 - 487, 8 f f : "das sie dencken und bleiben bey dem, 
das s i e gehoret haben, und si c h n i c h t davon wenden noch anders 
weisen lassen". 
33WA 36; 525, 23f: "Darumb s o l t j r j a dabey bleiben und euch n i c h t 
davon weisen lassen durch andere prediger". 
36WA 36; 488, 28+31-33. 
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"Darumb" i n ei n e n Begriindungszusammhang g e s t e l l t , der d i e 
auf "das z u k u n f f t i g l e b e n " weisende A u s r i c h t u n g des Glau-
bens a n d e u t e t , deren Bedeutung Luther a l s Hoffnung zur 
Geltung b r i n g t und a u s f i i h r t . Ohne d i e Vergangenheit 
(Anganommen-Haban), Gegenwart (Darin-Stahen) , und Zukunft 
(Salig-Werden) gleichermapen durchdringende Dimension des 
Bleibens i s t der Glaube "umb sonst"3 7 . Die M o g l i c h k e i t 
aber, dap der Glaube umsonst s e i n kann, z e i g t , daP er 
zi e l b e z o g e n s e i n mup und dap es l e t z t l i c h darum geht, dap 
der Glaube " j n n der z u v e r s i c h t b l e i b e , das jm Gott gnedig 
sey und zu s i c h gen h i m e l nemen w p l l e " 3 8 . 
Damit i s t der Glaube schwerpunktmapig i n den Zu-
k u n f t s h o r i z o n t der Hoffnung g e s t e l l t . Durch solchen zum 
J e n s e i t i g e n h i n o f f e n e n Z e i t h o r i z o n t des Glaubens i s t im 
v o r l i e g e n d e n K o n f l i k t darum d i e Gegenposition3« m a r k i e r t 
gegen d i e j e n i g e n , d i e " o f f e n t l i c h p r e d i g e n , d i e A u f f e r s t e -
hung und z u k u n f f t i g e leben were n i c h t s " " " . Denn " h o f f e n 
w i r a l l e i n j n n diesem l e b e n a u f f Christum, so s i n d w i r 
37WA 36; 486, 31. 
38WA 36; 538, 31f. 
39WA 36; 534, 33f: "Darumb wo du kein ander leben begerest noch 
gleubest, so b l e i b nur von der p r e d i g t " . 
"OWA 36; 482, 30f. 
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doch d i e e l e n d e s t e n u n t e r a l i e n menschen auf f erden'"* i . 
3.1.3 Von der Z e i t l i c h k e i t der Hoffnung 
Die h o f f n u n g s v o l l e Zukunftsbezogenheit des Glaubens 
iiber d i e s e s Leben hinaus w i r d am d e u t l i c h s t e n i n den 
beiden a u f e i n a n d e r f o l g e n d e n P r e d i g t e n Luthers zu IKor 
15,12-15" 2 und 15,16-19" 3 b e g r i i n d e t . 
Grundlage und Ausgangsspunkt des Argumentationsganges 
i s t d i e Pramisse des Paulus, b e i seinen Horern - auch b e i 
seinen Gegnern - d a r i n auf Zustimmung zu stopen, dap 
C h r i s t u s "sey von den t o d t e n auf f erstanden""*" . Demnach 
s c h e i n t u n t e r den K o r i n t h e r n h i n s i c h t l i c h der Auferstehung 
Jesu Konsens zu h e r r s c h e n . 
Im Modus der E r i n n e r u n g , i n der Betonung des Angenom-
men-Habens war j a b e r e i t s auf d i e Rezeption und Akzeptanz 
der E v a n g e l i u m s p r e d i g t von Tod und Auferstehung Jesu 
hingewiesen worden. Jede w e i t e r e Argumentation b e r u h t nun 
"iWA 36; 537, 18-20. 
Es i s t a u f f a l l e n d , dap Luthers prasentischer Obersetzung des 
Hoffens im Griechischen n i c h t das Prasens, sondern das prasentisch 
iibersetzbare P a r t i z i p Perfekt ALPIKOTES zugrunde l i e g t , das die 
"Dauer der zustandegekommenen Hoffnung s t a r k e r " (F.BLASS, 
A.DEBRUNNER, Neutestamentliche Grammatik, 1943, § 341) zum Aus-
druck b r i n g t als das Prasens. Zudem wird durch das Perfekt noch 
einmal d i e Verankerung der Koffnung i n der Vergangenheit sichtbar-
W i l l heiPen: Wir hoffen heute auf das, worauf w i r damals unsere 
Hoffnung gesetzt haben. Somit hangt diese Hoffnung n i c h t h a l t l o s 
Oder z i e l l o s i n der L u f t , sondern i s t ruckwarts bezogen auf die 
Auferstehung C h r i s t i und vorwarts ausgerichtet auf die Auferste-
hung a l l e r . 
*'2Am 22.9.1532 (WA 36; 524-531). 
"^ Am 6.10.1532 (WA 36; 531-542). 
""WA 36; 524, 12f. 
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auf der Z u v e r l a s s i g k e i t und V e r b i n d l i c h k e i t des aposto-
l i s c h e n Zeugni.sses e i n e r s e i t s und auf dem darauf griinden-
den Glauben s e i n e r Horer a n d e r e r s e i t s . Konnte s i c h Paulus 
darauf n i c h t v e r l a s s e n , ware s e i n ganzes Argumentieren 
bodenlos. Dementsprechend l e h n t Luther eine Beweisflihrung 
auperhalb d i e s e s Konsensrahmens ab und u r t e i l t : 
" W i l t u nu das a l l e s leugnen, so hab i c h mit d i r nichts zu thun, 
denn wer Gott und sein wort, seine Tauffe und euangelion 
leugnet, der hat auch l e i c h t zu leugnen die aufferstehung der 
todten"'»3. G l e i c h z e i t i g g i l t aber auch umgekehrt: "wer die auf-
ferstehung der todten w i l leugnen, der raus auch leugnen, das 
Christus aufferstanden i s t " " * ^ . 
L u t h e r f o l g t d a r i n der Logik des Paulus und macht 
met a p h o r i s c h d i e Interdependenz d e u t l i c h , d i e zwischen dem 
"SWA 36; 527, 2 1 f f . Vgl. Anm. 21 und 22. 
"ewA 36; 529, 29f. 
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Glauben an d i e A u f e r s t e h u n g Jesu C h r i s t i und dem Glauben 
an d i e A u f e r s t e h u n g der Toten u n a u f l o s l i c h b e s t e h t . Darum 
i s t L u t h e r z u v e r s i c h t l i c h , daP d i e Horer - auf der Basis 
des Glaubens an d i e Auferstehung C h r i s t i - entweder auch 
d i e A u f e r s t e h u n g der Toten wahr s e i n l a s s e n , oder 
"das gantz Euangelium und a l l e s , was man von Christo und von 
Gott p r e d i g t , a u f f einen hauffen verleugnen, Denn es henget 
a l l e s an einander wie eine ketten, das, wo ein A r t i k e l b l e i b e t , 
da bleiben s i e alle"'''' 
Dem p o s i t i v e n B i l d , daP Luther das ganze Evangelium und 
a l l e T h e o l o g i e zusammengehalten s i e h t , so wie K e t t e n g l i e -
der ineinanderhangen, k o r r e s p o n d i e r t notwendigerweise auch 
das n e g a t i v e B i l d , nach dem d i e Negation des einen 
A r t i k e l s von der A u f e r s t e h u n g der Toten den ganzen Glauben 
h i n f a l l i g macht: "eine k e t t e n , das a l l e s j n n einander 
henget und aus einander gehet"''^. 
M i t Paulus geht L u t h e r auf den Satz, dap " d i e t o d t e n 
n i c h t a u f f e r s t e h e n " e i n und gebraucht i h n a l s w e i t e r e 
Pramisse s e i n e r Argumentation, i n deren V e r l a u f er aus-
f u h r l i c h e r l a u t e r n d d i e I m p l i k a t i o n e n und Folgen a u f z a h l t , 
d i e es h a t t e , wenn d i e Toten n i c h t a u f e r s t i i n d e n . Er 
g l i e d e r t d a b e i den Gedankengang des Paulus i n sechs 
A r g u m e n t a t i o n s s c h r i t t e : 
(1) "Zum ersten, wo d i e todten ni c h t auff erstehen, so f o l g e t , das 
auch Christus n i c h t aufferstanden sey"'=°. 
"^ WA 36; 525; 11-14. 
""WA 36; 528, 19f. 
"^ WA 36; 532, 37f. 
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M i t dem aus der Leugnung der Auferstehung a b g e l e i t e t e n 
Satz, dap dann "auch C h r i s t u s n i c h t a u f f e r s t a n d e n sey", 
s t e l l t s i c h Paulus i n e i n e n d o p p e l t e n Widerspruch. Zu-
nachst i n den Widerspruch zur S c h r i f t und zu den i n den 
Versen 3-8 genannten, auch von seinen Gegnern anerkannten 
Augenzeugen der Erscheinungen des Auferstandenen, sodann 
auch i n den Widerspruch zu seinen Gegnern, deren Z w e i f e l 
s i c h j a n i c h t auf d i e A u f e r s t e h u n g C h r i s t i bezog. Griinde 
genug, den Satz, dap C h r i s t u s n i c h t a u ferstanden i s t , f i i r 
f a l s c h zu h a l t e n . I s t aber m i t C h r i s t u s b e r e i t s e i n T o t e r 
a u f e r s t a n d e n , dann i s t d i e allgemeine Aussage, es gabe 
k e i n e A u f e r s t e h u n g der Toten, auch f a l s c h . 
(2) "Zum andern must auch fo l g e n , das unser predigt vergeblich 
sey''^" . 
H a t t e L u t h e r b e i der Auslegung von Vers 2 f u r den 
Glauben, damit er n i c h t umsonst s e i , - g e f o r d e r t , daP er 
s i c h im Bleiben am Evangelium g l e i c h e r m a P e n im H o r i z o n t 
der E r i n n e r u n g wie im H o r i z o n t der Erwartung bewege, so 
b e t o n t er j e t z t auch h i n s i c h t l i c h der P r e d i g t , damit auch 
s i e n i c h t v e r g e b l i c h s e i , i h r e f u t u r i s c h e , iiber d i e s e s 
Leben hinausweisende F i n a l i t a t . Der i n s e i n e r Auslegung 
von I K o r 15, 24= i a u s f i i h r l i c h t h e m a t i s i e r t e n U n t e r s c h e i -
dung von g e i s t l i c h e m und w e l t l i c h e m Reich t r a g t er an 
d i e s e r S t e l l e Rechnung, indem er d i e Aufgabe der Organisa-
t i o n des i r d i s c h e n Lebens, wie man " l a n d und l e u t r e g i r e . 
50WA 36; 533, 28f, 
' i W A 36; 468-579. 
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haus h a l t e n und acker bawen l e r n e " ^ ^ , der V e r n u n f t zuord-
n e t , wahrend es nach L u t h e r s Anspruch an d i e P r e d i g t , i h r 
e i n z i g darum zu t u n s e i n mup, "wie w i r (nach dem w i r 
g e t a u f f t warden) aus diesem leben zu jenem komen, dazu 
mussen w i r t e g l i c h p r e d i g e n und vermanen"'^. 
Damit h a t L u t h e r f r e i l i c h n i c h t gesagt, daP d i e P r e d i g t 
k e i n e i r d i s c h e n Belange t h e m a t i s i e r e n d i i r f t e ; wo s i e s i c h 
j e d och d a r a u f b e s c h r a n k t und n i c h t der Vergangenheit, 
Gegenwart und Z u k u n f t gleichermaSen zugeordneten Z e i t -
s t r u k t u r des Glaubens Rechnung t r a g t , v e r s p i e l t s i e i h r e 
e i g e n t l i c h e Zweckbestimmung und b l e i b t v e r g e b l i c h e s 
"gauckel s p i e l " . ' " 
H a t t e L u t h e r gegeniiber der f u t u r i s c h j e n s e i t i g e n Z e i t -
dimension des Glaubens d i e " K u r z s i c h t i g k e i t " ^ _ 2 _ u n c l darum 
U n t a u g l i c h k e i t der V e r n u n f t b e t o n t , i n Fragen des Glaubens 
zu u r t e i l e n und zu entscheiden^^ , so b e t o n t er dement-
sprechend gegeniiber der f u t u r i s c h j e n s e i t i g e n F i n a l i t a t 
32WA 36; 534, 23f. 
36; 534, 39f. 
s^ WA 36; 536, 27. 
=5Mit "Kurzsichtigkeit" deuten wir an, was die Problematik der 
Vernunft kennzeichnet: Ihre wunderbare Leistungsfahigkeit i n Be-
reichen des Iinmanenten und ihre gleichseitige Unzulanglichkeit i n 
Bereichen des Transzendenten. Liegt die Betonung bei der Beurtei-
lung der Vernunft ira Gegeniiber zum Glauben auf dem Zweiten, i s t 
von der "Blindheit der r a t i o " zu sprechen, "iibersteigt doch der 
Glaube alles menschliche Begreifen". (B. LOHSE, Ratio und Fides, 
32). 
'^ WA 36; 493, 4-7:"Denn raenschen weisheit und vernunfft kan nicht 
hoher noch waiter koraen denn richten und schliessen, wie sie fur 
augen sihet und f u l e t odder mit sinnen begreifat, aber der glaube 
mus uber und wider solch fiilen und verstehen schliessen und 
hafften an dem, das jm fiirgetragen-wird durchs wort". 
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der P r e d i g t d i e f r e i l i c h f i i r d i e s z e i t l i c h e Leben ma(3geb-
l i c h e A u t o r i t a t der Vernunft.^'' Solch hohe Wertschatzung 
der V e r n u n f t f i i h r t konsequenterweise zu Luthers U r t e i l , 
da(3 w i r " k e i n s c h r i f f t noch p r e d i g s t u l , k e i n Euangelium, 
j a k e i n e r k e n t n i s Gottes dazu'''^ b a d i i r f e n und zu dem 
w i e d e r h o l t e n Rat, ohne J e n s e i t s h o f f n u n g l i e b e r gar n i c h t 
zu p r e d i g e n ^ 9 : "Darum wo du k e i n ander leben begerest noch 
g l e u b e s t e s t , so b l e i b nur von der p r e d i g t " . 
(3) "Zum d r i t t e n (hat er gesagt): so were ewer glaube auch e i t e l 
und nichts denn ein loser, unniitzer gedancken"^i. 
Der V e r g e b l i c h k e i t und Z w e c k l o s i g k e i t der a p o s t o l i s c h e n 
P r e d i g t ^ 2 entsprache d i e V e r g e b l i c h k e i t und S i n n l o s i g k e i t 
des Glaubens d e r e r , d i e aufgrund d i e s e r P r e d i g t glauben 
und d a b e i dem g r o p t e n B e t r u g a l l e r Z e i t e n auf den Leim 
g i n g e n ^ 3 ; "Denn wenn d i e a u f f e r s t e h u n g n i c h t s i s t , und i c h 
doch daran gleube, was i s t das anders denn e i n l a u t e r 
'^ WA 36; 534, 35-38: "Denn wir sind Gott lob nicht so t o r i c h t , das 
wir uaibsonst wolten diese lere treiben odder nur dazu, das man 
diesen l e i b und leben regire, welchs wir bereit furhin haben von 
den heiden und aus der vernunfft auffs beste geordnet". 
36; 543, 26f, 
°^ WA 36; 534, 27-30: "Darumb wo wir kein ander leben wu^ten, so 
wolten wir auch wol stilschweigen und die leut lassen leben, wie 
die kue und sew, welche auch selbs wol wissen, was fur sie i s t . " 
eoWA 36; 543, 33f. 
36; 535; 13f. 
^^ WA 36; 535, l l f : "Wo nu die Aufferstehung nicht were, so were das 
e i t e l vergeblich und verloren ding". 
e^ WA 36; 535, 21-22: "Wenn dieser A r t i k e l falsch und nichts were, 
mit jenem leben, so were es die grosste teuscherey, so jhe auff 
erden komen were". 
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trawm, da n i c h t s nach folgt?"*^'' 
Wie w i d e r s p r i i c h l i c h es i s t , zwar an d i e Auf erstehung 
C h r i s t i zu glauben, d i e Auferstehung der Toten jedoch zu 
b e s t r e i t e n , h a t t e L u t h e r b e r e i t s im e r s t e n Argumenta-
t i o n s s c h r i t t g e z e i g t . ^ s Darauf kommt er j e t z t noch einmal 
z u r i i c k , indem er d i e u n a u f l o s l i c h e Zusaminengehorigkeit 
b e i d e r Auferstehungen dadurch zum Ausdruck b r i n g t , da|3 er 
h i e r i i b e r h a u p t k e i n e u n t e r s c h i e d l i c h e n Auf erstehungen 
u n t e r s c h e i d e t , sondern nur von e i n e r e i n z i g e n Auferstehung 
s p r i c h t und auf d i e s e Weise umso p o i n t i e r t e r d i e Unstim-
m i g k e i t e ines Glaubens e n t l a r v t , der das Wi d e r s i n n i g e 
v e r s u c h t , von der Auferste h u n g (der Toten) n i c h t s zu 
h a l t e n und doch an s i e ( a l s Auferstehung C h r i s t i ) zu 
glauben. E i n Glaube an d i e Auferstehung C h r i s t i , der n i c h t 
z u g l e i c h e i n Glaube an d i e Auferstehung der Toten i s t , 
ware f i i r L u t h e r ohne Sinn und Zweck, n i c h t s w e i t e r a l s e i n 
bloPer Trauiri. "da n i c h t s w e i t e r nach f o l g t " ^ ^ . 
Das ausschlaggebende K r i t e r i u m f i i r L u t h e r s D i s q u a l i f i -
z i e r u n g s o l c h e n Glaubens a l s -blopen Traum i s t das Fehlen 
64WA 36; 535, 14-16. 
63WA 36; 532, 37. 
36; 535, 15f. 
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der f u t u r i s c h f i n a l e n Dimension^ , b e i der es darum geht, 
"das w i r auch a l l e a u f f e r s t e h e n und leben s o l l e n , wie er 
a u f f e r s t a n d e n i s t und l e b e t " ^ ^ . 
(4) "Zum vierden (spricht er) weren auch wir falsche zeugen, die wir 
sagen und leren, Christus sey aufferstanden, so die todten nicht 
aufferstehen"69. 
Dem U r t e i l der V e r g e b l i c h k e i t der d i e Totenauferstehung 
leugnenden P r e d i g t und der Selbsttauschung des auf k e i n 
j e n s e i t i g e s Leben h o f f e n d e n Glaubens e n t s p r i c h t das v e r -
ni c h t e n d e U r t e i l , das Paulus, u n t e r der Pramisse, da(3 " d i e 
t o d t e n n i c h t a u f f e r s t e h e n " iiber s i c h s e l b s t und iiber a l l e 
anderen d i e A u f e r s t e h u n g C h r i s t i bezeugenden Apo s t e l und 
Lehre r s p r i c h t . L u t h e r nennt s i e gar 
"des Teuffels geuckler und Liigner, die von sich reden und ein 
geplerr machen, davon sie nichts wissen, sondern sich selbs 
erdichten als lose, verlogne leut und bosewicht und die levit 
^''Bereits i n seiner Vorrede tadelt Luther die aufs Diesseitige und 
Zeitliche beschrankte Auffassung von der Auferstahung derer, 
"so da wollten klug und s u b t i l sein, gaben fur, sie were 
lengest geschehen (wie S.Paulus anders wo meldet) und deutetens 
dahin, das wir durch die Tauffe aufferstanden weren von sunden und 
in ein new g e i s t l i c h leben getretten etc. kamen endlich dahin, das 
man gleubate {wie zu Ch r i s t i zeiten die Sadduceer), das ein mensch 
nicht lenger lebete denn dieses lebens wie eine kwe odder ander 
thi e r und were a l l e i n dazu geschaffen, das er hie auff erden 
un s t r e f l i c h leben s o l t " . 
68WA 36; 547, 14f. 
In seiner Predigt zu IK 15, 20f (WA 36, 542-553) macht Luther an 
Hand des Begriffes " E r s t l i n g " und am Vorgang der Geburt deutlich, 
wie unzweif elhaf t f i i r ihn aus der Auferstehung Christi die 
Auferstehung der Toten geradezu zwangslaufig f o l g t . 
69WA 36; 536, 17-19. 
35 
betrogen umb dis leben und alles, was sie haben"''°. 
Dap dem aber n i c h t so i s t , und d i e A p o s t e l beweisen 
konnen, • dap s i e von Gott b e r u f e n und gesandt s i n d und d i e 
Wahrheit predigen''^ , i s t noch einmal mehr Grund zu g l a u -
ben, dap auch d i e Toten a u f e r s t e h e n werden. 
(5) "Das f i i n f f t e stuck, das folget: Wo die aufferstehung nichts 
were, (spricht er) , so weret j r noch al l e jnn ewern stinden, beide, j r 
und a l l e , die jnn Christo entschlaffen sind, und hulffe euch Christus 
nichts uberal"'^2^ 
Sind P r e d i g t und Glaube ohne Auferstehung v e r g e b l i c h 
und h i n f a l l i g , i s t auch jede s o t e r i o l o g i s c h e Wirkung 
ausgeschlossen. Denn R e c h t f e r t i g u n g und d i e Erlosung von 
Siinden s i n d u n a u f l o s b a r m i t der Erlosung vom Tode v e r -
k n i i p f t und ohne d i e Auferstehung. so u n v o l l s t a n d i g wie 
unwahr und unniitz.''^ Darum kann Luther u n t e r der Pramisse, 
dap " d i e a u f f e r s t e h u n g n i c h t s were", s e i n "umb s o n s t " , 
u n t e r das er b i s h e r v or a l l e m P r e d i g t und Glaube g e s t e l l t 
h a t t e , nun iibe r a l l e s ausdehnen, was im Namen C h r i s t i und 
70WA 36; 536, 19-22. 
Es i s t bemerkenswert, daP Luther hier nicht - sachlich 
naheliegend - den Betrug urn das jenseitige Leben thematisiert, 
sondern den Betrug an diesem Leben zur Sprache bringt, der darin 
besteht, daP ein Evangelium und ein Glaube, die auf dieses Leben 
beschrankt sind, den menschen zwar Lasten aufbiirden (WA 36; 537, 
26-35), ihnen aber nichts bieten konnen auPer Traum und "gauckel 
s p i e l " (WA 36: 536, 27). 
71WA 36; 536, 22ff. 
72WA 36; 536, 28-30. 
•'^ Das macht Luther mit einer rhetorischen Frage deutlich: 
"Denn was hettet j r davon, das j r predigt und gleubt, das j r 
durch seine aufferstehung von siinden erloset und gerecht worden 
seid, wenn solche aufferstehung nichts were, und nicht soltet auch 
vom tod erloset widder aufferstehen und leben?" (WA 36; 536, 33). 
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der K i r c h e j e geschah und g e s c h i e h f •* und somit a u f z e i g e n . 
wie im B e r e i c h der Dinge des Glaubens d i e Negation der 
f i n a l e n Dimension des j e n s e i t i g F u t u r i s c h e n z u g l e i c h d i e 
f a k t i s c h e Dimension des Vergangenen wie Gegenwartigen 
d e s a v o u i e r t . Die Negation von Sinn und Zweck i m p l i z i e r t 
demzufolge d i e Negation von Sein. 
L e t z t l i c h geht es urn n i c h t s g e r i n g e r e s a l s das Sein 
Gottes s e l b s t , das L u t h e r m i t der Haltung, " d i e A u f f e r s t e -
hung und z u k u n f f t i g e leben were n i c h t s " ' " i n Abrede 
g e s t e l l t s i e h t . Da(3 "Gott n i c h t G o t t sey"'^ i s t f u r Luther 
das l e t z t e G l i e d der K e t t e n r e a k t i o n von Negationen, d i e 
s i c h a l l e aus der Leugnung der Auferstehung z w a n g s l a u f i g 
ergeben.'''' 
Nun a r g u m e n t i e r t L u t h e r aber n i c h t nur aufgrund der 
Pramisse, da(3 " d i e a u f f e r s t e h u n g n i c h t s were", sondern 
p r i m a r a u f g r u n d der Voraussetzung, dap seine Horer. 
"Gott fur einen rechten Gott halten, der wahrhafftig sey und 
•'•'WA 36; 536, 33-37: "Were es doch alles umb sonst, das j r und a l l e 
Christen von anfang dar auff getaufft, das Euangelium gehoret und 
also gelebt habt als christen, die durch jren herren vergebung der 
sunde hetten und doch nichts mehr kriegten denn Heiden und 
ungleubigen und dahin sturben wie das vieh, das nach dem tod 
nichts mehr i s t " . 
7SWA 36; 482, 30f. 
76WA 36; 526, 32. 
Ahnlich WA 35; 531, 20-23: "Denn, wenn j r dis stuck leugnet, so 
leugnet j r nicht gering ding noch einen einzelen A r t i k e l , sondern 
thut eben soviel als lugenstraffet j r Gott jnns maul und sprechet: 
gott i s t nicht Gott, Christus i s t nichts etc.". 
'•'WA 36; 526, 23-27: "Wer diesen A r t i k e l w i l leugnen, der muP v i e l 
raehr leugnen, Als nemlich, Zum ersten, das j r recht gleubet, Zum 
andern, das das wort, so j r gleubt, recht gewest sey, Zum d r i t t e n , 
das wir Apostel recht predigen und Gottes Apostel seien, Zum 
vierden, das Gott warhafftig sey, und summa, das Gott Gott sey". 
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nicht liege, und die Aposteln fur seine gesandten und zeugen, 
als die sein wort predigen und zuhoren"''^. 
Darum e r w a r t e t L u t h e r auch, daP j e d e r w e i t e r e S c h r i t t 
der p a u l i n i s c h e n r e d u c t i o per impossibile''^ dazu b e i t r a g t , 
dap s i c h d i e H i r e r uberzeugen lassen, "das d i e t o d t e n 
a u f f e r s t e h e n werden, w e l l es j n n g o t t e s wort und der 
c h r i s t e n glauben g e f a s s e t i s t " . Einen anderen "Beweis" 
g i b t es nicht.o° 
(6) "Das sechst und l e t z t i s t nu, damit er beschleust: "Hoffen wir 
a l l e i n jnn diesem leben auff Christum, so sind wir doch die 
elendesten unter alien menschen auff erden"8i. 
Es g e h o r t zu L u t h e r s "Theologie der Hoffnung", dap er 
ganz im Sinne s e i n e r t h e o l o g i a c r u c i s k o n k r e t und 
d r a s t i s c h zur Sprache b r i n g t , womit e i n C h r i s t i n diesem 
Leben an " l e i d e n odder b e t r u b n i s , jamer und h e r t z l e i d " ^ 2 
zu rechnen h a t . L u t h e r s V o r s t e l l u n g und Erfahrung vom 
C h r i s t e n l e b e n u n t e r s c h e i d e t s i c h fundamental von der e i n e r 
e c c l e s i a t r i u m p h a n s , d i e s i c h i n der Welt d u r c h g e s e t z t und 
es s i c h bequem gemacht hat.^s Eher e r i n n e r t seine Be-
sc h r e i b u n g c h r i s t l i c h e n Lebens an d i e Narrsnrede des 
78WA 36; 526, 40f. 
79WA 36; 526, 22f. 
''OWA 36; 528, 31-34: "Denn wir konnen doch unsern glauben und a l l e 
A r t i k e l nicht anders beweisen, denn wer nicht w i l gleuben, das 
Gott und die Christenheit, glaub und wort etwas sey, der wird sich 
nicht lassen weisen noch uber reden, i s t alles umb sonst und 
verloren, was man jm saget". 
8IWA 36; 537, 18-20. 
azWA 36; 537, 26. 
83Cf. dazu Moltmanns Unterscheidung von eschatologia gloriae und 
eschatologia crucis. J.MOLTMANN, Theologia der Hoffnung, 144f. 
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Paulus i n 2Kor 11,16-33. Es i s t d i e Beschreibung e i n e r 
Kampf- und K o n f l i k t s i t u a t i o n , b e i der er s i c h s c h a r f 
abgrenzt gegeniiber U n g l a u b i g e n ^ u n d a n g e s i c h t s der beson-
deran Leiden der C h r i s t e n den Schlup z i e h t : 
"Wenn das war were, das kein leben nach diesera folgen solte, so 
wolt ichh die tauffe, p r e d i t s t u l und das gantze christenthum ein 
gut i a r lassen haben"^=. 
Aber es geht L u t h e r n i c h t darum, schwarzseherisch das 
v i e l f a l t i g e Elend der C h r i s t e n zu beklagen und seine Horer 
vom Glauban abzubringen, sondern den A r t i k e l "unsers 
glaubens von der A u f f e r s t e h u n g der t o d t e n " ^ ^ a l s heupt-
s t i i c k C h r i s t l i c h e r l e r a " ^ ^ zur Geltung zu b r i n g e n und auf 
der A r g u m e n t a t i o n s b a s i s des Glaubens und der Z u v e r l a s s i g -
k a i t der S c h r i f t d urch eine i n s i c h l o g i s c h e und iib e r z e u -
gende r e d u c t i o per i m p o s s i b i l e zu zeigen, dap 
"wo der [ A r t i k e l ] wancket odder nicht mehr g i l t , so nutzen und 
gelten die andern a l l e nichts, well umb der aufferstehung und 
zukiinftigen lebens willen alles geschehen i s t , das Christus 
komen i s t und sein Reich jnn der welt angerichtet hat"^^. 
Seine Argumentation g e s c h i e h t m i t zw a i f a c h e r kerygma-
t i s c h e r Z i e l s e t z u n g : "zu s t e r k e n d i e glewbigen und d i e 
8'»WA 36; 537, 26-31: "Gegen denen mussen wir, die da wollen Christen 
sein, a l l e r l e i plag und ungluck haben, das man uns verachtet, 
schmehet, s c h i l t und l e s t e r t und so b i t t e r feind i s t und nicht 
gonnet, das wir auf erden leben und mussen nur teglich des 
ergesten warten, was uns der Teuffel und die welt kan anlegen, Wer 
wollt nu so to r i c h t sein und ein Christen werden, wenn das 
zukunfftig leben nichts were?" 
8=WA 36; 537, 20ff. 
86WA 36; 481, 9f. 
87WA 36; 524, 32. 
88WA 36; 483, 13F. 
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andern zu schrecken, das s i e wissen, wie grosse l e s t e r u n g 
d i e begehen, so d i e s e n A r t i k e l leugnen"^^. Den T r o s t , den 
Lu t h e r den angefochtenen Glaubigen z u s p r i c h t ^ " , v e r k n i i p f t 
er m i t der Ermahnung, den Glauben zu bewahren und am 
Evangelium zu b l e i b e n . Denn c h r i s t l i c h e Z u k u n f t s h o f f n u n g 
d a r f k e i n Ergebnis w i r k l i c h k e i t s f r e m d e r Traumerei s e i n , 
sondern h a t z u v e r l a s s i g im Evangelium und se i n e r Ge-
s c h i c h t e zu grunden.^' Dazu l e i t e t L u t her an, indem er von 
j e d e r N e g a t i o n , zu der er konsequenterweise h i n f i i h r t , auch 
wieder z u r i i c k f u h r t zu der grundlegenden P o s i t i o n des 
unaufgebbaren Glaubens an d i e Auferstehung C h r i s t i , durch 
den er se i n e Horer wie s i c h s e l b s t i n einen h e i l s g e -
s c h i c h t l i c h e n Zusammenhang g e s t e l l t weiP m i t Adam^^ , Abra-
ham, Mose, David, C h r i s t u s und den A p o s t e l n . 
89WA 36; 531, 17f. 
3 0 Cf. WA .36; 540, 31-33: "Darumb ob ich wol ein sunder bin, des 
tods und hellen werd, doch sol das mein trost und sieg sein, das 
main herr Christus lebt und da zu aufferstanden i s t , das er mir 
endlich aus sund, tod und hellen h e l f f e " . 
^^ WA 36; 529, 35ff: "Darumb sollsn wir solchen grund wol fassen und 
fest halten, das wir der sach gewis seien und nicht auf einen 
losen wahn bawen". 
32Wa 36; 529, 21-24: "Wir wissen, das Adam, unser alle r erster 
vater, diesen A r t i k e l angefangen hat zu gleuben, da jm gesagt 
ward: 'Des weibes saraen sol der Schlangen kopf zutretten', und 
also von jm auff uns al l e bracht i s t " . 
93WA 36; 529, 25-28. 
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3.1.4 Von der Z e i t l i c h k e i t der Verheipung 
Indem L u t h e r s e i n e n Glauben m i t dem Adams und a l l e r 
h e i l i g e n Vater^ * so eng v e r k n i i p f t , denkt er keineswegs 
gagenwartsf remd''^ , sondern a r w e i t o r t d i e Begrundung_ der 
Au f e r s t a hungshoffnung - l i b e r ...d e n _ H.ori.z.ont- .ne u t.e_j t ame n 11 i c h e r 
E v a n g e l i u m s p r e d i g t hinaus und d e u t e t deren Schriftgemap-
^ . • " 
h e i t auch im H o r i z o n t a l t t e s t a m e n t l i c h e r Verheipung^^: Fur 
I ^ , .^ 
L u t h e r b a g i n n t der A r t i k e l von der Auferstehung ebenso wie 
der Glaube m i t dem Adam zugesagten Protevangelium (Gen 
3,15) und d u r c h w i r k t wie e i n r o t e r Faden a l l e Z e i t e n und 
a l l e G e s c h i c h t e ^ " . A l l e Geschichte jedoch nur i n s o f e r n , 
a l s L u t h e r e i n e K o n t i n u i t a t i n L a n g s r i c h t u n g s i e h t , wie 
s i e s i c h ihm im Glauben bestimmter E i n z e l p e r s o n l i c h k e i t e n 
durch a l l e Z e i t e n m a n i f e s t i e r t . I n i h r a r Verwobenheit m i t 
dem Glauben der Vater i s t d i e Verheipung Gottes dabei das 
entscheidande Kontinuum, das Lu t h e r g l e i c h w o h l n i c h t s t a -
t i s c h , sondern i n d o p p e l t a r Dynamik b e s c h r e i b t : sowohl 
q u a n t i t a t i v , im Nacheinander seines g e s c h i c h t l i c h e n Ver-
a^ WA 36; 529, 13. 
^'Siehe dazu 0. BAYER, Tempus creatura verbi, i n : Scbopfung als 
Anrede (1986), 128-139. Insbesondere Kapitel I I . Verschrankung 
der Zeiten, 131: "Die Gegenwart sagt sich immer nur zusammen mit 
der Anamnese und i n ihr zu. ... Die geschehene Geschichte i s t 
keine vergangene Geschichte. Sie i s t Gegenwart." 
s^ WA 36; 529, lOf: "... das wort, das jnn der Schrift von anfang 
gegriindet und unserm ersten vater Adam von Gott selbs verheissen 
i s t ...". 
"Das Evangelium hat i n der Verhei^ungsgeschichte des Alten Testa-
mentes seine unaufgebbare Voraussetzung." (J. MOLTMANN, Theologie 
der Hoffnung (Miinchen 1985^^), 133. 
36; 529, 21-24. 
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l a u f s : " . . . h e r d u r c h gangen von einem zum andern 
a l s auch eher q u a l i t a t i v , namlich i n der an K l a r h e i t 
zunehmenden und d a r i n f o r t s c h r e i t e n d e n P r e d i g t , d i e "... 
jmer j h e k l e r e r g e p r e d i g t und g e t r i e b e n von Adam a u f f 
Abraham, von Abraham a u f f Mosen, David e t c . und a l s o b i s 
a u f f C h r i s t u m und d i e A p o s t e l n , und durch s i e a u f f uns 
komen"9 ^  . 
Es c h a r a k t e r i s i e r t L u t h e r s S e l b s t v e r s t a n d n i s und Z e i t -
v e r s t a n d n i s , dap er i n e i n e r Dimension denkt, i n der er 
sowohl einem h e i l s g e s c h i c h t l i c h e n Nacheinander a l s auch 
e i n e r h e i l s g e s c h i c h t l i c h e n G l e i c h z e i t i g k e i t Rechnung t r a -
gen kann. Modus und Medium, i n dem solche G l e i c h z e i t i g k e i t 
g i l t , s i n d das g o t t l i c h e Wort der Verheipung und der 
darauf griindende Glaube. Im Wort und im Glauben v e r s c h r a n -
ken s i c h f i i r L u t h e r so d i e Z e i t e n , daP ihm sowohl d i e 
Vergangenheit, a l s auch d i e Zukunft g l e i e h z e i t i g und 
ge g e n w a r t i g s e i n kann. Darum i s t ihm das Wort der V e r h e i -
pung ebehso u n m i t t e l b a r nahe wie Adam und Abraham, so wie 
auch s e i n Glaube der Glaube der Vater i s t , b e i dem es zu 
b l e i b e n g i l t ^ o o : 
"Wir aber wollen dabey bleiben, das Adam angefangen hat und a l l e 
h e i l i g e Veter und frome Christen gegleubt und bis her blieben 
i s t widder a l l e gewallt, weisheit und macht der welt und helle 
98WA 36; 529, 24f. 
s^ WA 36; 529, 25ff. 
looLuther betont sehr wohl auch den eigenen, personlichen Glauben, 
aber eben nicht unter Preisgabe des geschichtlichen Kontextes, 
sondern gerade im Hineingespanntsein in einen heilsgeschichtlichen 
Horizont, dessen Bogen verhei(5ungsvoll von der Schopfung ausgeht 
und sich durch a l l e Zeiten zieht bis zu deren Ende. 
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pforten und auch bleiben wird, so lang die welt stehen sol"i°' 
Es i s t m i t S i c h e r h e i t k a i n e u t o p i s c h a S p e k u l a t i o n oder 
g e g e n w a r t s b l i n d a Traumarei, d i e Luthers' Z u k u n f t s - und 
Auf erstahungshof f nung b e g r i i n d e t , sondern das Hineinge-
s t e l l t - W i s s e n i n eine H a i l s g a s c h i c h t e , i n dar er' das an 
Adam ergangene P r o t e v a n g e l i u m i n C h r i s t u s und im Glauben 
schon e r f i i l l t s i a h t . 
Es w i r d im f o l g a n d e n noch eigens zu untersuchen s e i n , 
i n w i e f e r n j e doch gerada d i e E r f i i l l u n g der Verheipung i n 
der Person C h r i s t i , d i e Hoffnung der Aufarstehung a l s 
Hoffnung auf noch Ausstahandas, zu Erwartendes, n i c h t 
a u f h e b t , sondern be g r i i n d e t oder nur i n dem Sinne au f h e b t , 
dap s i e d i e s e w a c h h a l t . i o 2 Luther hat s i c h j a vehement 
gegen d i e Gegner des Paulus ausgesprochen, i n s o f e r n 
" e t t l i c h e , so da w o l t e n k l u g und s u b t i l sein"^°^, nach 
seinem U r t e i l e i n e e n t h u s i a s t i s c h e Schwarmerai v a r t r a t e n , 
a u f g r u n d d e r e r s i e im H i n b l i c k auf d i e Auferstahung 
C h r i s t i auch von der A u f e r s t e h u n g der Toten sagen konnten, 
"sie were lengest geschehen (wie S.Paulus anders wo meldet) und 
deutetens dahin, das wir durch die Taufe aufferstanden weren von 
sunden und jnn ein new g e i s t l i c h leben getretten etc., und kamen 
endlich dahin, das man gleubete (wie zn C h r i s t i zeiten die 
Sadduceer), das ein mensch nicht lenger lebete denn dieses 
lebens wie eine kwe odder ander thier und were a l l e i n dazu 
geschaffen, das er hie auff erden u n s t r e f f l i c h leben solf'^^*. 
V 
l o i W A 36; 529, 13-16. 
i ° 2 V g l . Moltmanns pragnante Formulierung i n J. MOLTMANN, Theologie 
der Hoffnung (Miinchen 1985^2) , 133; "Die alttestamentliche Ver-
heipungsgeschichte findet im Evangelium nicht einfach eine E r f i i l -
lung, die sie aufhebt, sondern sie findet im Evangelium ihre 
Zukunft." 
i»3WA 36; 481, 12f. 
lo^WA 36; 481, 12-19. 
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I n diesem S i n n e , im S i n n e e i n e r s i c h t b a r p r a s e n t i s c h e n 
E s c h a t o l o g i e kanri._ b e i J L u t h e r von ^ i n ^ r _ Vollendung der 
V e r h e i p u n g n i c h t d i e Rede s e i n . Das i s t b e i u n s e r e r 
Untersuchung der Z e i c l i c h k e i c der Hcffnung b e r e i t s d e u t -
l i c h geworden.^o' 
Aber n i c h t nur im H o r i z o n t von L u t h e r s t h e o l o g i a c r u c i s 
und im H i n b l i c k auf den Glauben, den L u t h e r a l s "umsonst" 
d i s q u a l i f i z i e r t , wo d i e s e r von einem z u k i i n f t i g e n Leben 
a b s i e h t , v e r b i e t e t s i c h e i n e r e i n p r a s e n t i s c h e E s c h a t o l o -
g i e ; auch und b e s o n d e r s im H i n b l i c k auf den gesunden 
Menschenverstand, im H i n b l i c k auf V e r n u n f t und S i n n e , 
l e h n t L u t h e r e i n e s i c h t b a r p r a s e n t i s c h e E s c h a t o l o g i e ab, 
d i e i n C h r i s t u s a l l e Verheipungen e r f i i l l t s i e h t . L u t h e r 
i s t d u r c h und d u r c h R e a l i s t , wenn e r der f i i r d i e Weltge-
s t a l t u n g und G e g e n w a r t s a n a l y s e maPgeblichen V e r n u n f t Rech-
nung t r a g t und r e c h t d r a s t i s c h z u r Sprache b r i n g t , was 
s i c h d e r V e r n u n f t und den Sinnen im Widerspruch zum 
E v a n g e l i u m t a t s a c h l i c h und a u g e n f a l l i g z e i g t : 
"Ja, das Euangelium kan nicht anders sagen, denn das wir sollen 
herrn sein uber tod, sund und a l l e ding, und sehen doch nur das 
widderspiel an uns und a l l e r welt, das da kein leben. sondern 
e i t e l tod, sund und Teuffels gewalt i s t . " ! " * 
D i e E r f u l l u n g der V e r h e i p u n g i n C h r i s t o und im Glauben 
i s t noch k e i n e e n d g i i l t i g e Vollendung, i s t zwar schon 
angef angene^ 0 , aber noch nicht v o l l e n d e t e Meuschopfung. 
i o = S . o . , 3.1.3. 
106WA 36; 495, 14-17. 
lo^WA 36; 686, 29f: "... solchs j s t zwar bereit angefangen durch 
Christum an seinem eigen leibe ..." 
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Die so i n den z e i t l i c h e n K a t e g o r i e n von Schon und Noch-
nicht t h e m a t i s i e r t e Spannung d i e n t Luther dazu, d i e Gegen-
s a t z l i c h k e i t von Glaube und V e r n u n f t w e i t e r h e r a u s z u a r b e i -
t e n . Die d i e s e G e g e n s a t z l i c h k e i t d e u t l i c h machenden Z e i t -
w o r t e r s i n d das dem Glauben zugeordnete Horen und das d i e 
V e r n u n f t bestimmende Sehen, m i t deren H i l f e Luther seine 
w i e d e r h o l t e n Mahnungen p o l a r i s i e r t : 
"... du solt es nicht sehen, sondern gleuben, nicht mit den 
funff sinnen fassen, sondern diesselben zugethan, a l l e i n horen, 
was d i r Gottes wort sagt, bis so lange das stiindlein kompt, ... 
da du wirst sehen und f i i l e n , was du j e t z t gleubest".!''^ 
"... b i s so lange das s t i i n d l e i n kompt ..." c h a r a k t e r i -
s i e r t den v o r l i e g e n d e n K o n f l i k t a l s e i n Problem der Z e i t 
und m a r k i e r t den Wendepunkt der v o l l e n d e t e n Offenbarung, 
an dem der Glaube zum Schauen w i r d . B i s dahin jedoch 
f o r d e r t L u t h e r , "das man s c h l e c h t s a l l e i n an dem a r t i k e l 
h a l t e n mus m i t dem glauben und d i e v e r n u n f t samt a l i e n 
f u n f f s i n n e n zu t h u n , n i c h t sehen noch f i i l e n w o l l e n , was 
man s i h e t und f u l e t . " ! ' ' ^ 
Da L u t h e r d i e V e r n u n f t m e i s t i n der G e g e n i i b e r s t e l l u n g 
m i t dem Glauben d a r s t e l l t , w i r d auch b e i der folgenden 
B e t r a c h t u n g des Z e i t h o r i z o n t e s der V e r n u n f t der Glaube 
immer m i t b e d a c h t werden mussen, so wie auch an das oben 
b e i der B e t r a c h t u n g des Z e i t h o r i z o n t e s des Glaubens be-
r e i t s Gesagte zu e r i n n e r n i s t . 
108WA 36; 570, 24-29. 
lo^WA 36; 544, 23ff. 
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3.2 Zum Z e i t h o r i z o n t der V e r n u n f t 
Zunachst i s t zu beachten, dap d i e von Lu t h e r v i e l e r o r t s 
b e t o n t e G e g e n s a t z l i c h k e i t von Glaube und V e r n u n f t k e i n e s -
wegs b e d e u t e t , dap d i e V e r n u n f t dem Glauben g r u n d s a t z l i c h 
fremd s e i , a l s konnta der Glaube auf d i e V e r n u n f t v e r z i c h -
t e n . Garada indam L u t h e r V e r n u n f t und Sinne nahazu aus-
wechsalbar, j a d e n f a l l s i n enger Zuordnung zueinander 
gebraucht,! w i r d d e u t l i c h , dap das V a r h a l t n i s zwischen 
Glaube und V e r n u n f t n i c h t nur g e g e n s a t z l i c h s e i n kann. 
Begriinden doch insbesondere Horen (von L u t h e r dem Glauben 
zugeordnet) und Sehen (der V e r n u n f t zugeordnet) zunachst 
k e i n e n Gegensatz, sondern vor a l l e m eina Gemeinsamkeit: 
n a m l i c h d i e Gemeinsamkeit der s i n n l i c h a n Wahrnehmung. 
Horen und Sahen s i n d S i n n e s f u n k t i o n e n , d i e von i h r e r 
F u n k t i o n her beide der V e r n u n f t , dem vernehmenden Erkennen 
zugeordnat warden mussen. 
Wir miissan dashalb f r a g a n , w o r i n L u t h e r den e n t s c h e i -
dendan U n t a r s c h i e d s i a h t , dap ar i h n ungeachtet der 
genannten Gemeinsamkeit a l s " w i d d e r s p i a l " ^ , a l s Gegensatz 
von Horan und Sehen, a l s Gegensatz von Glaube und V e r n u n f t 
bestimman kann. 
W^A 36; 544, 23f: die vernunfft sampt alien funff sinnen 
2WA 36; 494, 19f. 
WA 36; 495, 15f. 
WA 36; 497, 12f. 
WA 36; 551, 24f. 
WA 36; 570, 22f. 
WA 36; 606, 25f. 
WA 36; 678, 20f. 
WA 36; 685, 34f. 
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3.2.1 Von d e r Z e i t l i c h k e i t des Sehens und Fuhlens 
Das entscheidende K r i t e r i u m f u r d i e G e g e n s a t z l i c h k e i t 
l i e g t n i c h t im f o r m a l e n U n t e r s c h i e d verschiedener Sinnes-
f u n k t i o n e n , im u n t e r s c h i e d l i c h e n Wahrnehmen an s i c h , son-
dern i n dem, was e i n e r s e i t s im Sehen und a n d e r e r s e i t s im 
Horen i n h a l t l i c h , der Sache nach, wahrgenommen w i r d . 
Geht es beim Horen um das Wort im H o r i z o n t e i n e r 
Vergangenheit, Gegenwart und Zuk u n f t Rechnung tragenden 
Z e i t l i c h k e i t des Glaubens, so geht es beim Sehen um das, 
was vor Augen l i e g t , um das s i n n f a l l i g V o r f i n d l i c h e im 
H o r i z o n t e i n e r auf d i e Gegenwart beschrankten Z e i t l i c h k e i t 
der V e r n u n f t : 
"Denn menschen weisheit und vernunfft kan nicht hoher noch 
weiter komen denn richten und schliessen, wie sie fur augen 
sihet und f i i l e t odder mit sinnen begreiffet, Aber der glaube mus 
uber und wider solch fiilen und verstehen schliessen und hafften 
an dem, das jm vorgetragen wird durchs Wort. Das kan er aus 
vernunfft und menschlichem vermogen nicht thun, sondern i s t des 
Heiligen geists werck jm hertzen".^ 
L u t h e r s pneumatische Bestimmung das Glaubens a l s "des 
H e i l i g e n g e i s t s werck jm h e r t z e n " macht d e u t l i c h , dap es 
b e i dem Gegeniiber von V e r n u n f t und Glaube, von Sehen und 
Horen, l e t z t l i c h i i b e r h a u p t n i c h t um a l t e r n a t i v e mensch-
l i c h e M o g l i c h k e i t e n geht, sondern um das Gegeniiber von 
m e n s c h l i c h e r V e r n u n f t und g o t t l i c h e r Offenbarung." 
Der n a t i i r l i c h e Mensch kann n i c h t anders a l s Sehen und 
3WA 36; 493, 4-9. 
''Dementsprechend s t e l l t Luther die Analogielosigkeit der Auferste-
hung und Auferstehungspredigt heraus, die Paulus "nicht von 
menschen, auch von den Aposteln selbst nicht empfangen habe, noch 
aus menschen vernunfft und kunst predige, ... sondern durch 
Gottliche offenbarung hat empfahen mussen" (WA 36; 499, 28ff+31f). 
4 7 
Fiihlan, w a s v o r A u g e n i s t . I m K o n f l i k t z w i s c h e n d e m 
S i c h t b a r e n u n d d e m z u G l a u b e n d e n v e r a n s c h a u l i c h t L u t h e r 
e i n e r s e i t s d u r c h a u s r e a l i s t i s c h d i e d r a s t i s c h e W i r k l i c h -
k e i t d e s T o d e s , w i e s i e v o m M e n s c h e n w a h r g e n o r a m e n u n d 
e r l e b t w i r d , k o n f r o n t i e r t s i e a b e r a n d e r e r s e i t s i n 
z e i t l i c h g e s e h e n - z w e i f a c h e r H i n s i c h t m i t d e r V e r h e i ( j u n g 
u n d W i r k l i c h k e i t d e s . W o r t e s : 
" I c h f i i l e u n d s e h e w o l , d a s i c h u n d a l l e m e n s c h e n h i n u n t e r j m 
g r a b v e r f a w l e n m u s s e n , a b e r das w o r t s a g t a n d e r s , das i c h m i t 
g r o s s e r h e r r l i g k e i t a u f f e r s t e h e n u n d e w i g l e b e n s o l " ^ 
N o c h d e t a i l l i e r t e r u n d d r a s t i s c h e r : . j , - — - " " ^ 
" . . . d a l i g e n d i e t o d t a n u n t e r d e r e r d e n l e n g e s t v e r f a u l e t o d d e r i 
g e f r e s s e n v o n maden u n d a l l e r l e y u n z i f e r o d d e r z u s t o b e n u n d 
z u f l o g e n , a b e r j n n dera w o r t , das w i r g l e u b e n u n d b e k e n n e n , s i n d T ) 
s i e g e w i s l i c h l e b e n d u n d a u f f e r s t a n d e n " . ^ I 
I n b e i d e n Z i t a t e n f o r m u l i e r t L u t h e r d e n Z u s p r u c h d e s 
W o r t e s a l s W i d e r s p r u c h z u r W a h r n e h m u n g d e r V e r n u n f t i m 
Fuhlen u n d Sehen. 
3WA 3 6 ; 4 9 5 , 9 f f . 
6WA 3 6 ; 4 9 7 , 3 f f . 
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3 . 2 . 1 . 1 V o m N o c h - n i c h t d e s n e u e n L e b e n s 
B e i m e r s t e n Z i t a t g e h t e s u m d i e V e r h e i p u n g d e r 
A u f e r s t e h u n g u n d e w i g e n L e b e n s i m W i d e r s p r u c h z u r T o d e s e r -
f a h r u n g u n d T o d e s v e r f a l l e n h e i t d e s M e n s c h e n . D i e V e r h e i -
( 3 u n g r i c h t e t s i c h d a b e i a u f e i n z u g e s a g t e s , z u k i i n f t i g e s 
G e s c h e h e n , d a s a l l e r g e g e n w a r t i g e n E r f a h r u n g w i d e r s p r i c h t . 
A n g e s i c h t s d e r R e a l i t a t u n d M a c h t d e s " v e r f l u c h t e n " ' ' 
T o d e s , d i e n u r " d a s w i d d e r s p i e l , a n u n s u n d a l l e r w e l c , 
d a s d a k e i n l e b e n , s o n d e r n e i t e l t o d , s u n d u n d T e u f f e l s 
g e w a l t i s t " " s e h e n l a f 3 t , i s t a l l e s m e n s c h l i c h e D e n k e n u n d 
V e r s t e h e n h o f f n u n g s l o s i i b e r f o r d e r t m i t j e n e m A r t i k e l v o n 
d e r A u f e r s t e h u n g d e r T o t e n . ^ D i e G r 6 | 3 e d e r V e r n u n f t , 
n a m l i c h z u s e h e n u n d z u s a g e n , w a s v o r A u g e n i s t , i s t 
z u g l e i c h i h r e G r e n z e : s i e k a n n n i c h t s e h e n , w a s n o c h n i c h t 
i s t , s o n d e r n e r s t k o m m e n s o i l . N u r i m g l a u b e n d e n Horen d e s 
W o r t e s w i r d d i e p r a s e n t i s c h e D i m e n s i o n d e r V e r n u n f t , i h r 
Sehen, e r w e i t e r t u n d z u r Z u k u n f t h i n g e o f f n e t . G e r a d e z u 
e i n s c h a r f e n d e r m a h n t L u t h e r i m m e r w i e d e r : " D a r u m b m u s t u 
a u c h h i e a l l e i n n a c h d e m W o r t r i c h t e n , u n a n g e s e h e n , w a s 
m a n f i i l e o d d e r s e h e . " " - " 
' W A 3 6 ; 4 9 6 , 3 1 . 
8WA 3 6 ; 4 5 , 1 5 f . 
^WA 3 6 , 4 9 4 , 2 6 - 3 1 : " K u r t z , wo d u d a s W o r t n i c h t w i l t l a s s s n laehr 
g e l t e n d e n n a l l d e i n f i i l e n , a u g e n , s i n n e n u n d h e r t z , so m u s t u 
v e r l o r e n w e r d e n u n d i s t d i r n i c h t mehr z u h e l f f e n , Denn es h e i s t 
e i n A r t i k e l d e s g l a u b e n s , n i c h t d e i n e r v e r n u n f f t n o c h w e i s h e i t 
n o c h m e n s c h e n k r a f f t u n d v e r m i i g e n . " 
I O W A 3 6 ; 6 6 1 , 2 8 - 3 1 : " . . . e i n C h r i s t e n mus e i n a n d e r k u n s t k o n n e n 
d e n n s e i c h e S e w k u n s t , d a s e r r i c h t e u n d g l e w b e , n i c h t w i e es f u r 
a u g e n i s t u n d e i n j g l i c h e k u e v e r s t e h e t , . s o n d e r n was G o t t e s w o r t 
d a r u b e r I s r e t v o n dera, das e r j t z t n i c h t s i h e t n o c h f u l e t " . 
4 9 
I m W i d e r s p r u c h d e s w c r t e s g e g e n u b s r d s r V e r n u n f t s i e h t 
L u t h e r j e d o c h k e i n e s f a l l s d i e V e r n u n f t g e n e r e l l . a l s 
u n t a u g l i c h d i s q u a l i f i z i e r t . L u t h e r s A u s s a g e n i i b e r d i e 
V e r n u n f t s i n d n i c h t a b s o l u t , s o n d e r n r e l a t i v , s i e s i n d 
k e i n e r a d i k a l e A b w e r t u n g , s o n d e r n l o k a l e u n d t e m p o r a l e 
P l a t z a n w e i s u n g e n e i n e r b e s t i m m t e n Z u s t a n d i g k e i t d e r V e r -
n u n f t i m G e g e n w a r t i g e n d i e s e s L e b e n s u n d d i e s e r W e l t . 1 1 
I n s o f e r n d e r A r t i k e l v o n d e r A u f e r s t e h u n g d e m M e n s c h e n 
d e n Z u s p r u c h e i n e r i n G e g e n w a r t w i e i n Z u k u n f t v e r b o r g e n e n 
W i r k l i c h k e i t G o t t e s z u G e h o r b r i n g t , m u g d e r M e n s c h s i c h 
d a r u m z u g l e i c h d e n d a r i n z u h o r e n d e n A n s p r u c h - d i e s e s 
A r t i k e l s g e f a l l e n l a s s e n , i n d e m e r s i c h s a g e n l a p t , da(3 e r 
s e i n e V e r n u n f t t u n l i c h s t i n d e m z u e n t f a l t e n h a t , f i i r d a s 
s i e z u s t a n d i g i s t : 
" W i r a b e r s o l l e n u n d w o l l e n u n s e r k l u g h e i t h i r u n t e r l a s s e n i i b e r 
k i i e u n d p f e r d , bewme, h e u s e r , e c k e r e t c . , d a m a g s t u k l u g s e i n , 
r i c h t e n u n d r e g i r e n , w i e d u w i l t , u n d da b e y b l e i b e n , A b e r j n n 
s e i n e w e i s h e i t u n d r e g i m e n t s o l l e n w i r n i c h t g r e i f f e n , a l s d a s 
u n s z u h o c h u n d z u f e r n e i s t " . ^ 2 
D i e i i b e r d i e s e s L e b e n h i n a u s w e i s e n d e Z i e l r i c h t u n g d i e -
s e s A r t i k e l s v e r b i e t e t , d a p m a n " d e r b l i n d e n t o r i c h t e n 
v e r n u n f f t r a w m i e s s e t d a r i n n z u k l u g e l n , w e l c h e v o n 
s o l c h e n h o h e n s a c h e n n i c h t s w e i s n o c h v e r s t e h e n k a n " . ^ ^ 
D i e s p r a c h l i c h p a r a d o x e R e d e w e i s e , i n d e r L u t h e r d i e 
V e r n u n f t e i n e r s e i t s a l s " b l i n d " c h a r a k t e r i s i e r t u n d s i e 
i i C f . B . HAGGLUND, Theologie und Philosopbie bei Luther und in der 
occamistischen Tradition ( 1 9 5 5 ) , 8 8 f f . 
12WA 3 6 ; 5 5 9 , 2 7 - 3 1 . 
13WA 3 5 ; 4 S 6 , 2 4 f f . 
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a n d e r e r s e i t s g e r a d e i n i h r e r E i g e n s c h a f t zu sahan h e r a u s -
s t e l l t , i s t d e r S a c h e n a c h , n a m l i c h i m S i n n e d e r o b e n 
b e s c h r i e b e n e n Z u o r d n u n g d e r V e r n u n f t z u m B e r e i c h d e s 
S i c h t b a r e n , k e i n W i d e r s p r u c h , s o n d e r n v e r d e u t l i c h t n u r 
n o c h e i n m a l i h r e b e g r e n z t e Z u s t a n d i g k e i t , d i e w i r o b e n a l s 
" K u r z s i c h t i g k e i t " b e z e i c h n e t h a b e n : " D e n n m e n s c h e n 
w e i s h e i t u n d v e r n u n f f t k a n n i c h t h o h e r n o c h w e i t e r k o m e n 
d e n n r i c h t e n u n d s c h l i e s s e n , w i e s i e f u r a u g e n s i h e t o d d e r 
m i t s i n n e n b e g r e i f f e t " i . 
D i e D o p p e l b e s t i m m u n g " n i c h t h o h e r n o c h w e i t e r " m a c h t 
d e u t l i c h , d a p L u t h e r n i c h t n u r v o n e i n e m d e r V e r n u n f t 
i i b e r g e o r d n e t e n S t a n d p u n k t d e s G l a u b e n s a u s d a s E r k e n n t n i s -
v e r m o g e n d e r V e r n u n f t a l s b e g r e n z t u n d u n z u r e i c h e n d b e u r -
t e i l t , s o n d e r n a u s d e r S i c h t d e r V e r n u n f t z u g l e i c h e i n e 
d o p p e l t e V e r b o r g e n h e i t t h e m a t i s i e r t . 
" N i c h t w e i t e r " d e u t e t h i n a u f d a s d e r V e r n u n f t V e r b o r -
g e n e e i n e s z u k u n f t i g e n " N o c h - n i c h t " . " N i c h t h o h e r " d e u t e t 
h i n a u f d a s d e r V e r n u n f t V e r b o r g e n e d e s n u r i m W o r t u n d 
G l a u b e n g e g e n w a r t i g e n " S c h o n " . 
3 . 2 . 1 . 2 V o j n Schon d e s n e u e n L e b e n s 
S p r i c h t L u t h e r e i n e r s e i t s f u t u r i s c h d a v o n , d a g d i e 
T o t e n a u f e r s t e h e n werden, s p r i c h t e r a n d e r e r s e i t s a u c h 
p r a s e n t i s c h d a v o n , d a P d i e T o t e n " l e b e n d u n d a u f f e r s t a n -
d e n " s i n d . D a p b e i d e A u s s a g e n i m W i d e r s p r u c h z u V e r n u n f t 
u n d E r f a h r u n g s t e h e n , i s t o b e n a u s r e i c h e n d d e u t l i c h g e w o r -
i- 'WA 3 6 ; 4 9 3 , 4 f f , 
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d e n . A b e r a u c h d a s V e r h a l t n i s b e i d e r A u s s a g e n z u e i n a n d e r 
i s t d u r c h W i d e r s p r u c h g e p r a g t . L u t h e r t r a g t a u c h d i e s e m 
W i d e r s p r u c h R e c h n u n g u n d b e t o n t , da(3 s i c h n i c h t e i n m a l 
s p r a c h l o g i s c h z u s a m m e n r e i m e n l a p t , d a p T o t e b e r e i t s j e t z t 
a u f e r s t a n d e n s i n d u n d z u g l e i c h e r s t k i i n f t i g a u f e r s t e h e n 
w e r d e n : " . . . w i e m a n s a n s i h e t , s o w i l s i c h s n i c h t r e i m e n ; 
J a f r e i l i c h r e i m e t s i c h s n i c h t , w e n n m a n d i e v e r n u n f f t 
d r u m f r a g t " , i 3 
D e s h a l b v e r w e i s t L u t h e r g r u n d l e g e n d a u f d i e A r g u m e n t a -
t i o n d e s P a u l u s a l s a u f e i n " f u r e n v o n a l l e m d i s p u t i r e n 
u n d m e i s t e r n d e r v e r n u n f f t a l l e i n a u f d a s w o r t " ^ " . 
D a s h e i p t j e d o c h n i c h t , d a p s i c h d u r c h d a s W o r t d i e 
s p r a c h l i c h e u n d l o g i s c h e S p a n n u n g u m g e h e n o d e r g a r a u f l o -
s e n l i e P e ; v i e l m e h r i s t g e r a d e " j m g l a u b e n ' d e s w o r t s " i " 
d i e S p a n n u n g a u s - u n d d u r c h z u h a l t e n : 
" D a r u m b m u s s e n h i e d i e z w e y b l e i b e n , das w i r h e r r n s i n d des / 
T e u f f e l s u n d t o d s u n d d o c h z u g l e i c h u n t e r s e i n e n f i i s s e n l i e g e n , / 
E i n e s mus g e g l e u b t , d a s a n d e r g e f i i l e t sein"^^. 7 ^ 
L u t h e r s U n t e r s c h e i d u n g v o n G l a u b e u n d V e r n u n f t , v o n 
H o r e n u n d S e h e n , G l a u b e n u n d F u h l e n n i m m t g l e i c h w o h l k e i n e 
r a d i k a l e T r e n n u n g v e r s c h i e d e n e r P o t e n z e n u n d B e r e i c h e v o r , 
d i e g e t r e n n t u n d g l e i c h w e r t i g n e b e n e i n a n d e r e x i s t i e r e n 
k o n n t e n , a l s w i i r d e d a s d e n G l a u b e n w e c k e n d e u n d p r a g e n d e 
W o r t a m V e r s t a n d d e s M e n s c h e n v o r b e i r e d e n , o d e r a l s o b d e r 
I ' W A 3 6 ; 6 3 4 , 3 3 f . 
16WA 3 6 ; 4 9 2 , 3 2 f . 
I ' W A 3 6 ; 4 9 6 , 4 . 
18WA 3 6 ; 4 9 5 , 1 8 f f . 
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G l a u b e a u f e i n V e r s t e h e n v e r z i c h t e n k o n n t e . i s 
V i e l m e h r i s t L u t h e r d a r a n g e l e g e n , d e r P r i o r i t a t d e s 
W o r t e s g e g e n i i b e r d e r V e r n u n f t i n d e m S i n n e G e l t u n g z u 
v e r s c h a f f e n , d a p e r d e n V e r s t a n d am W o r t l e r n e n l a s s e n u n d 
s o e r s t w i r k l i c h k l u g w e r d e n l a s s e n . w i l l . ^ " D i e V e r n u n f t 
s o i l d e m G l a u b e n n i c h t g e o p f e r t w e r d e n , s o n d e r n s i e s o i l 
m i t d e n A u g e n G o t t e s s e h e n l e r n e n ^ 
" D a r u m b o b d i e w e l t s o l c h e s p r a c h e n i c h t k a n n o c h v e r s t e h e t , s o 
m i i s s e n d o c h w i r , so l e r n e n d i e z u n g e n s c h a b e n u n d d i e a u g e n 
l e u t e r n , d a s w i r s n a c h g o t t e s w o r t a n s e h e n u n d d a v o n r e d e n 
k 6 n n e n " . 2 i 
D a b e i g e h t e s L u t h e r n i c h t n u r u rns " a u g e n l e u t e r n " , i m 
S i n n e e i n e s e r n e u e r t e n , a n G o t t e s W o r t o r i e n t i e r t e n u n d s o 
e r w e i t e r t e n W a h r n e h m e n s i m S e h e n u n d H o r e n , s o n d e r n e b e n s o 
u m s " z u n g e n s c h a b e n " , i m S i n n e e i n e r e r n e u e r t e n , a n G o t t e s 
W o r t o r i e n t i e r t e n S p r a c h e . I n d i e s e r D o p p e l h e i t v e r k n i i p f t 
L u t h e r H e r m e n e u t i k u n d H o m i l e t i k 2 2 u n d p o s t u l i e r t f i i r 
b e i d e e i n e n i m W o r t g e g r i i n d e t e n , d u r c h d e n h e i l i g e n G e i s t 
i ^ D a z u B . HAGGLUND, Theologie und Philosophie bei Luther, 86: " W i e 
d i e T h e o l o g i e s i c h d e r m e n s c h l i c h e n S p r a c h e b e d i e n t , d i e a l i a 
v e r s t e h e n , u n d d e n n o c h " m i t n e u e n Z u n g e n " r e d e t , s o b e d i e n t s i c h d e r 
G l a u b e d e r m e n s c h l i c h e n V e r n u n f t , b r i n g t a b e r g l e i c h z e i t i g e i n n e u e s 
L i c h t m i t s i c h , o h n e d a s d e r M e n s c h d i e o f f e n b a r t e W a h r h e i t n i c h t 
a u f n e h m e n k a n n . " 
zoWA 3 6 ; 6 3 7 , 2 6 f f : " D e n n d a s h e i s s t e i n n a r r j n n d e r S c h r i f f t , d e r 
j n n G o t t e s s a c h e n r i c h t e t n i c h t n a c h G o t t e s w o r t , s o n d e r n w i e e r s m i t 
v e r n u n f f t u n d s i n n e n r e c h n e t , w i e man s i h a t u n d g r e i f f e t , w e l c h s a u c h 
e i n e k u e o d d e r saw w o l k a n . " 
2iMA 3 6 ; 6 4 4 , 2 6 - 2 9 . 
2 2 D a s B e s o n d e r a s o l c h e r H o m i l e t i k b r i n g t L u t h e r i m R e k u r s a u f P a u l u s 
z u r S p r a c h e , i n d e m e r d i e s e n , i m H i n b l i c k a u f d e n W o r t l a u t d e s v o n 
i h m g e p r e d i g t e n E v a n g e l i u m s , s a g e n l a p t (WA 3 6 ; 4 9 2 , 2 3 - 2 6 ) : " D e n n 
i c h h a b s j a n i c h t g e p r a d i g t d e r g e s t a l t , w i e s i e es f u r g e b e n u n d 
d a v o n r e d e n , m e n s c h l i c h e r w e i s e , n a c h d e r v e r n u n f f t u n d u n s e r m 
v e r s t a n d , D e n n s o l c h w e l t i i c h e g e s t a l t z u p r e d i g e n o d d e r d a r n a c h z u 
r i c h t e n , v e r d e r b t u n d v e r l e u r e t g e w i s l i c h das E u a n g e l i o n g a r " . 
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g e w i r k t e n G l a u b e n und e i n e e r l e u c h t e t e , a n G o t t e s W o r t 
g e s c h u l t e u n d o r i e n t i e r t e V e r n u n f t . 
" . . . n a c h G o t j t e s W o r t a n s ^ e h e n . . . " f o r d e r t d e m n a c h - k e i n 
A u f g e b e n d e s Sehans, s o n d e r n e i n e N e u o r i e n t i e r u n g , e i n e 
A n d e r u n g d e r P e r s p e k t i v e . E s g e h t d a r u m , " n i c h t m i t 
u n s e r e n e i g e n e n A u g e n i n d i e Z u k u n f t z u s c h a u e n , ^ s o n d e r n 
m i t d e n a u g e n d e s W o r t e s G o t t e s " ^ ^ . I n s o f e r n d i e s e U m -
o r i e n t i e r u n g a n G o t t e s W o r t z u e r f o l g e n h a t , g e s c h i e h t s i e 
z u n a c h s t i i b e r d a s Horan d e s s e n , " w a s G o t t e s w o r t 
s a g t " 2 ' ' . 
" I n d e r S p r a c h e g e s c h i e h t , d a p d a s D u n k e l s i c h a u f l i c h -
t e t : m a n s i e h t j e t z t d i e Z e i c h e n . D a s H o r e n f i i h r t a u f d a s 
S e h e n h i n " ^ ^ . 
I n z w e i f a c h e r H i n s i c h t i s t s o l c h e s Sahan e i n N e u e s . 
E r s t e n s i m M o d u s : d i e s e s Sehen e r g i b t s i c h n i c h t 
n a t i i r l i c h k r a f t s i n n l i c h e r W a h r n e h m u n g , " s o n d e r n i s t d e s 
H e i l i g e n g e i s t s w e r c k i m h e r t z e n " ^ ^ . 
2 3 W . L O T H I , Der liebe jungste Tag ( 1 9 6 2 ) , 7 . 
2 4 W A 3 6 ; 6 2 3 , 3 6 . 
2 5 ? . SCHUTZ, Charisma Hoffnung { H a m b u r g 1 9 6 2 ) , 9 2 . 
P . SCHOTZ, F r e i h e i t - H o f f n u n g - P r o p h e t i e ( H a m b u r g 1 9 6 3 ) , 546 
b e s c h r e i b t d i e s e s Phanomen a l s " d i e P a r a l o g i k d e r V i s i o n , i n d e r 
d i e D i m e n s i o n e n i n e i n a n d e r s p i e l e n , o h n e s i c h a u f z u h e b e n , u n d e b e n 
i n d i e s e m S p i e l d i e K r a f t d e r M i t t e i l u n g h a b e n , d i e i n d e r 
H o f f n u n g d e s H o t f e n d e n a n t e i l am Z u k i i n f t i g e n g i b t . " 
l b . , 5 4 3 : " w i r e r b l i c k a n e i n W o r t . W i r e r b l i c k e n e t w a s , d a s n u r 
g e h o r t w e r d e n k a n n . Und w i r h o r e n , was z u g l e i c h e r b l i c k t w i r d . Da 
i s t d a s A u g e , d a s h o r t , u n d da i s t O h r , d a s s i e h t . So t i e f i n n e n 
l i e g t d a s E r k e n n e n d e s b i b l i s c h e n M e n s c h e n , g l e i c h s a m w i e i m 
S c h n i t t p u n k t , i n dem H o r - u n d S e h l i n i e z u s a m m e n f a l i e n . Das i n n e r e 
Ohr k a n n a u c h s e h e n , d a s i n n e r e A u g e a u c h h o r e n : Es g i b t das 
b i b l i s c h e Bild-¥ort! Es i s t a i n e G r u n d f o r m d e r p r o p h e t i s c h e n 
S p r a c h e . " 
26WA 3 6 ; 4 9 3 , 3 f . 
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Z w e i t e n s i m M e d i u m : d i e s e s Sehen r i c h t e t s i c h n i c h t a u f 
d a s , " w i e e s f u r a u g e n i s t u n d e i n e j g l i c h e k u e . v e r s t e -
h e t " ' ' , s o n d e r n n a c h d e m , " d a s j m f i i r g e t r a g e n w i r d d u r c h s 
W o r t " 2 a . 
I n s o f e r n M o d u s u n d M e d i u m d i e s e s Sehens b e s t i m m t s i n d 
d u r c h d e n G e i s t u n d d a s W o r t G o t t e s , i s t d i e s e s Sehen 
n i c h t m e h r n u r e i n e p s y c h o l o g i s c h a n t h r o p o l o g i s c h e , s o n -
d e r n e i n e • g r u n d l e g e n d p n e u m a t o l o g i s c h t h e o l o g i s c h e u n d 
d a r i n p r o p h e t i s c h e G r o P e , d i e . n i c h t e i n e m n a t i i r l i c h e n 
V e r s t a n d , s o n d e r n e i n e m c h r i s t o z e n t r i s c h e n G l a u b e n 
z u z u o r d n e n i s t : 
" A b e r d e r g l a u b e , s o s i c h an C h r i s t o h e l l t , k a n v i e l a n d e r , 
g e d a n c k e n s c h e p f f e n u n d e i n new w e s e n e r s e h e n u n d s o l c h b i l d u n d l / ^ j 
b l i c k f a s s a n , d a s s o l c h v a r w e s l i c h , e l e n d g a s t a l t g a r abe u n d 
e i t e l r e i n , h i m l i s c h w e s e n da s e y " ^ ^ . 
D e r A b s c h n i t t , i n d e m L u t h e r d i e s e n G l a u b e n a l s e i n 
E r k e n n e n p r o p h e t i s c h e r S c h a u u n g , a l s e i n S e h e n m i t G o t t e s 
A u g e n , G e g e n w a r t i g e s u n d Z u k i i n f t i g e s z u s a m m e n s c h a u e n l i p t , 
i s t s o e i n d r i i c k l i c h u n d b e z e i c h n e n d f i i r L u t h e r s a p o k a l y p -
t i s c h e s Z e i t v e r s t a n d n i s , d a p w i r n i c h t d a r a u f v e r z i c h t e n 
w o l l e n , d i e s e n A b s c h n i t t v o l l s t a n d i g z u z i t i e r e n : 
" D e n n w a r d a w i l g l a u b e n , d a r mus n i c h t a c h t e n , was d i e f i i n f f 
s i n n e b e g r e i f f e n u n d z e i g e n , Denn G o t t s i h e t u n d r i c h t e t a u c h 
n i c h t s d a r n a c h , S o n d e r n w i e s a i n w o r t w a r w e r d a , das e r s a g t : 
' T o d i c h w i l d e i n t o d s e i n ' , I c h w i l d i c h f r e s s e n u n d , d a n du 
g e f r e s s a n h a s t , w i d d e r l e b e n d i g m a c h e n o d d e r w i l n i c h t m e h r e i n 
G o t t s e i n , Und w i e e r g a r n i c h t s i h e c j n n d a s w e s a n , so w i r f u r 
u n s h a b e n , w i a d i a s a r z e h e n k l a f f t e r j n n d e r a r d e n o d d e r u n t e r 
d e r e r d e n l i g t , d e r a n d e r z u a s c h e n v e r b r e n t u n d j n n a l l e v i e r 
w i n d e z u r s t r a w a t o d d e r v o n t h i e r e n , v o g a l n u n d w i i r m e n z u f r a s s e n 
i s t , s o n d e r n i s t e i t e l l e b a n f u r s e i n e n a u g e n , d e n n e r w i l e i n 
2"WA 3 6 ; 6 6 1 , 2 9 f . 
2 8WA 3 6 ; 4 9 3 , 7 . 
29WA 3 6 ; 6 7 8 , 2 4 f f . 
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new l e b e n m a c h e n a u s d i e s e m z e i t l i c h e n t o d u n d v e r w e s e n . A l s o 
j u i i s s e n w i r s a u c h j n n d i e a u g e n l a s s e n und w i d e r u n s e r f u l e n 
r i c h t e n n a c h dera, d a s G o t t s a g t , . so g e w i p a l s w e r e es schon 
gescbehan" 
W e i l G o t t s e l b s t m i t s e i n e m G o t t - s e i n f i i r d i e W a h r h e i t 
s e i n e s W o r t e s b i i r g t , g e l a n g t L u t h e r , m i t t e l s d e s G l a u b e n s , 
" d a s C h r i s t u s a u f f e r s t a n d e n u n d G o t t w a h r h a f f t i g s e y " ^ ^ z u 
e i n e r P e r s p e k t i v a n d e r u n g , d i e i h n d i e A u f e r s t e h u n g z u 
e i n e m L e b e n n a c h d e m T o d e f u r g e w i s s e r h a l t e n l a p t a l s d e n 
T o d u n d s e i n e i g e n e s j e t z i g e s L e b e n - " s o g e w i P j ^ _ ^ ^ _ a l j ^ _ ^ e r e ^ 
d i e a u f f e r s t e h u n g b e r e i t g e s c h e h e n " ^ 2 . d ^ s k o n j u n k t i v i s c h e 
" a l s w e r e " d r i i c k t a u s , d a p d i e A u f e r s t e h u n g r e a l i t e r z w a r 
n o c h a u s s t e h t , i h r e Z u k u n f t s i c h a b e r i n d e r G e w i p h e i t d e s 
G l a u b e n s s o " j n n d i e a u g e n f a s s e n " 3 3 l a p t , " a l s w e r e e s 
s c h o n g e s c h e h e n " ^ . D e n n G o t t " w i l e i n n e w e w i g l e b e n 
m a c h e n a u s d i e s e m z e i t l i c h e n t o d u n d v e r w e s e n " , u n d s o m i t , 
k r a f t d e r W i r k m a c h t i g k e i t d e s g o t t l i c h e n W o l l e n s , i s t 
d i e s e r z e i t l i c h e T o d b e r e i t s " e i t e l l e b e n f u r s e i n e n 
a u g e n " . F i i r d e n M e n s c h e n k o m m t a l l e s d a r a u f a n , d a P e r 
d u r c h d a s W o r t u n d i m G l a u b e n a n d i e s e r W i r k l i c h k e i t 
G c t t e s t e i l h a t . Z w a r i s t d e r M e n s c h i m G l a u b e n d e r 
i r d i s c h e n R e a l i t a t d e s T o d e s n i c h t e n t h o b e n , a b e r a u c h 
n i c h t m e h r h o f f n u n g s l o s a u s g e l i e f e r t : 
" D a r u m b w i l j c h a u c h d e s A r t i k e l s k e i n e n z w e i v e l h a b e n , s o n d e r n 
f u r g e w i s s e r h a l t e n d e n n m e i n e i g e n l e b e n u n d k e c k l i c h d a r a u f f 
3 0WA 3 6 ; 5 3 0 , 1 3 - 2 4 
3 1WA 3 6 ; 5 3 0 , 3 3 f . 
3 2WA 3 6 ; 5 3 0 , 9 f . 
3 3WA 3 6 ; 5 3 0 , 7 T 
3 6 ; 5 3 0 , l i t . 
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d a v o n f a r e n , d a s , wenn j c h jra t o d l i g e u n d v e r f a u l e , s o l w i d d e r 
e r f u r ko raen , s c h o n e r u n d h e l l e r d e n n d i a s e s o n n e ' ' . ^ ^ 
I n d e r P e r s p e k t i v e G o t t e s , d i e d e m M e n s c h e n d u r c h 
G o t t e s W o r t z u G e h o r w i e v o r A u g e n k o m m t , v e r s c h r a n k e n 
s i c h f u r L u t h e r d i e Z e i t m c d i . ^ ^ D a s d s m M e n s c h e n i m W o r t 
Z u g e s a g t e , i h m Z u k i i n f t i g e , d a p G o t t " w i l e i n n e w e w i g 
l e b e n m a c h e n a u s d i e s e n z e i t l i c h e n t o d " , b e g e g n e t i h m i n 
d e r A n w e s e n h e i t d e s p r o p h e t i s c h e n B i l d w o r t e s , i n d e r 
P e r s p e k t i v e G o t t e s , a l s e i n G e g e n w a r t i g e s : " i s t e i t e l 
l e b e n f i i r s e i n e n a u g e n " . D a s p r o p h e t i s c h e B i l d w o r t , d a s 
L u t h e r i n d i e s e m S i n n e z u m e n t s c h e i d e n d e n S c h l u s s e l b e g r i f f 
g e g e n j e d e D i e s s e i t s b e g r e n z t h e i t u n d A u f e r s t e h u n g s l e u g n u n g 
w i r d , b r i n g t e r a m 1 3 . O k t o b e r 1 5 3 2 i n s e i n e r P r e d i g t z u 
I K o r 1 5 , 2 0 f 3 7 z u r G e l t u n g : 
" N u a b e r i s t C h r i s t u s a u f f e r s t a n d e n u n d d e r E r s t l i n g w o r d e n 
u n t e r d e n a n , d i e da s c h l a f f e n . . . . " ^ a 
§ 4 Christus - Erstling unter denen, die da schlafen: 
e i n p r o p h e t i s c h e s B i l d w o r t 
I n e i n z i g a r t i g e r W e i s e s i e h t L u t h e r d i e A u f e r s t e h u n g 
d e r T o t e n a l s K o n s e q u e n z d e r A u f e r s t e h u n g C h r i s t i i n d e s 
P a u l u s R e d e v o m a u f e r s t a n d e n e n C h r i s t u s a l s d e m E r s t l i n g 
35WA 3 6 ; 5 3 0 , 3 5 - 3 8 . 
3 6 i n s p r a c h m a c h t i g a r . P r a g n a n z h a t P . S C H O T Z d i a s e n S a c h v e r h a l t zum 
A u s d r u c k g e b r a c h t : " I n d e r P r o p h e t i e i s t Z u k u n f t a n k u n f t i g . S i e 
i s t e i n Moment d e r P a r u s i e . B i l d i s t A n w a s e n h e i t , W o r t i s t : i n s 
A n w a s e n d s e i n s e t z e n . Das p r o p h e t i s c h e W o r t i s t b e i d e s . " ( P . 
S C H O T Z , F r e i h a i t - H o f f n u n g - ^ r u s i ^ , 545) fiofrnt^ 
3 ' W A 3 6 ; 5 4 2 - 5 5 3 . 
38WA 3 6 ; 5 4 2 , 2 8 f . 
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v e r a n s c h a u l i c h t . D e n n i n d e m P a u l u s d e n a u f e r s t a n d e n e n 
C h r i s t u s d e n E r s t l i n g n e n n t , " d e r e , d i e d a s c h l a f f e n , . . . 
g i b t e r z u v e r s t e h e n , d a s e r - n i c h t a l l e i n s e y , s o n d e r n d a s 
j r m e h r h e r n a c h f o l g e n s o l l e n " ^ ^ . 
G l e i c h z w e i f a c h h o r t L u t h e r h i e r d e n Z u s p r u c h z u k i i n f t i -
g e r A u f e r s t e h u n g . E r s t e n s i n d e r Q u a l i f i z i e r u n g d e s T o d e s 
a l s S c h l a f ' " ' u n d i n s b e s o n d e r e i n d e r B e z e i c h n u n g C h r i s t i 
a l s E r s t l i n g , d i e n u r S i n n g i b t , w e n n m i t g e d a c h t i s t , d a p 
e r N a c h f o l g e r h a b e n w i r d . 
4.1 V o n d e r Z e i t l i c h k e i t d e s T o d e s a l s S c h l a f 
I n d e m P a u l u s v o n d e n j e n i g e n , d i e n a c h C h r i s t u s a u f e r -
s t e h e n s o l l e n , n i c h t a l s v o n T o t e n s p r i c h t , s o n d e r n 
C h r i s t u s d e n E r s t l i n g n e n n t , " d e r e , d i e d a s c h l a f f e n " " * ^ , 
o b w o h l e s b e i i h m b i s h e r h e i p t , daP C h r i s t u s von den Toten 
n i c h t v o m S c h l a f - a u f e r s t a n d e n s e i , ' * ^ b r i n g t e r f i i r 
L u t h e r z u m A u s d r u c k , daP 
" d a s z u v o r o h n e C h r i s t o e i n r e c h t e r e w i g e r t o d w a r , das i s t n u , 
n a c h dem C h r i s t u s d u r c h d e n t o d g a n g e n u n d a u f f e r s t a n d e n i s t , 
n i c h t inehr e i n t o d , s o n d e r n n u r e i n s c h l a f f w o r d e n , a l s o d a s d i e 
c h r i s t e n , ' s o j n n d e r e r d e n l i e g e n , n i c h t t o d t e n , s o n d e r n 
S c h l e f f e r h e i s s e n , a l s d i e g e w i s l i c h a u c h a u f f e r s t e h e n w e r -
d e n " ' ' ' ^ ^ 
D e n n " S c h l e f f e r " b e z e i c h n e t d i e j e n i g e n , d i e l i e g e n , u m 
39WA 3 6 ; 5 4 6 , 2 4 f . 
40WA 3 6 ; 5 4 8 , 2 3 - 2 5 : " D e n n es h e i s t i t z t n i c h t mehr d e n n e i n 
s c h l a f f , U n d i s t f u r j m n u r urab e i n e n a c h t z u t h u n , d a s e r u n s a u s dem 
s c h l a f f e r w e c k e . " 
41WA 3 6 ; 5 4 7 , 2 3 . • 
3 6 ; 5 4 7 , 2 2 - 2 5 . 
^3WA 3 6 ; 5 4 7 , 2 5 - 2 9 . 
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w i e d e r z u e r w a c h e n u n d a u f z u s t e h e n . D a g e g e n w e r d e n d i e j e -
n i g e n , f i i r d i e e s k e i n e H o f f n u n g g i b t , d a p s i e s i c h w i e d e r 
e r h e b e n , " t o d t e l e i c h n a m " ' ' " g e n a n n t . " A l s o " , f o l g e r t 
•"•WA 3 6 ; 5 4 7 , 3 1 f , 
5 9 
L u t h e r , " d a s e b e n j n n d e m w o r t ' S c h l a f f e n ' j n n d e r 
s c h r i f f t d i e z u k i i n f f t i g e a u f f e r s t e h u n g a n g e g e b e n i s t ' " " . 
D a p d e r T o d a u f g r u n d d e r A u f e r s t e h u n g J e s u " n i c h t m e h r 
[ i s t ] d e n n e i n s c h l a f f " - ' ^ , h a t i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g f i i r 
L u t h e r a l l e r d i n g s n i c h t s z u t u n m i t O b e r l e g u n g e n e t w a z u 
d e r F r a g e , i n w i e f e r n , a u f w e l c h e W e i s e u n d i n w e l c h e m 
Z u s t a n d d i e T o t e n a u f d i e A u f e r s t e h u n g w a r t e n . S c h l a f 
b e d e u t e t h i e r k e i n e m o d a l e Q u a l i f i z i e r u n g e i n e s Z w i s c h e n -
z u s t a n d e s " * , s o n d e r n k e n n z e i c h n e t n e b e n d e r q u a l i t a t i v e n 
E n t m a c h t u n g d e s T o d e s z u g l e i c h a u c h s e i n e e n d g i i l t i g e 
B e g r e n z u n g u n d O b e r w i n d u n g i n z e i t l i c h e r H i n s i c h t . D a s 
g i l t g a n z a l l g e m e i n , w i e a u c h i n d i v i d u e l l . I s t e s d o c h v o r 
G o t t " n u r u m b e i n e n a c h t z u t h u n , d a s e r u n s a u s d e m 
s c h l a f f e r w e c k e " - ' " . 
D e m n a c h s i e h t L u t h e r d e n T o d - a l s S c h l a f - e r s t e n s 
q u a l i t a t i v e n t m a c h t e t u n d z u g l e i c h z e i t l i c h g e w i s s e r m a P e n 
a u f d i e K i i r z e e i n e r N a c h t z u s a m m e n g e r i i c k t . M i t " S c h l a f " 
t h e m a t i s i e r t L u t h e r g e r a d e n i c h t e i n e n , w i e a u c h i m m e r 
g e a r t e t e n , Z w i s c h e n z u s t a n d , s o n d e r n e i n u n s e r k a u s a l e s u n d 
"SWA 3 6 ; 5 4 7 ; 3 2 f . 
'•'*»WA 3 6 ; 5 4 8 , 2 3 f . 
• • ^ ' ' D i e F r a g a n a c h dam ' Z w i s c h a n z u s t a n d e " ' b a s p r i c h t P . ALTHAUS, Die 
l e t z t e n Dinge, ( G u t e r s l o h 1 9 3 3 ) , 1 3 5 - 1 5 2 u n d u r t e i l t : " W e l c h e r A r t 
n u n a b e r d a r Z w i s c h e n z u s t a n d s e i , d a r u b e r h a t L u t h e r e i n e b e s t i m m t e 
L e h r e n i c h t g a h a b t . " ( l b . , 1 3 9 ) . 
Z u d e n w i c h t i g s t e n d a z u i n B e t r a c h t kommenden L u t h e r s t e l l e n , c f . 
P . ALTHAUS, Unsterhlichkeit uad ewiges Leben bei Luther ( 1 9 3 0 ) , 3 6 f . 
''OWA 3 6 ; 5 4 3 , 2 4 f . 
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k o n s e k u t i v e s D e n k e n s p r e n g e n d e s Z e i t v e r s t a n d n i s , d a s d e n 
A u g e n b l i c k d e s T o d e s u n d d e n A u g e n b l i c k d e r A u f e r s t e h u n g 
n i c h t i n e i n g e g e n s t a n d l i c h e s , z e i t l i c h g e d e h n t e s N a c h e i n -
a n d e r o r d n e t , s o n d e r n b e i d e M o m e n t e " a u s d e m V e r h a l t n i s 
d e r K o n k u r r e n z i n d a s [ V e r h a l t n i s ] w e s e n t l i c h e r K o i n c i -
d e n z " s e t z t ^ " . Dera e n t s p r i c h t L u t h e r s F o r d e r u n g : ' ' H i e m u p 
m a n d i e Z e i t a u s d e m S i n n t u n u n d w i s s e n , dap i n j e n e r 
W e l t n i c h t Z e i t n o c h S t u n d s i n d , s o n d e r n a l l e s e i n e w i g e r 
A u g e n b l i c k " ^ ^ . I m g l e i c h e n S i n n e i s t L u t h e r s S a t z z u 
v e r s t e h e n , daP A d a m , w e n n e r a u f e r s t e h e n w i r d , d i e g a n z e 
Z e i t v o m A n b e g i n n d e r W e l t a n w i e e i n S c h l a f v o n e i n e r 
S t u n d e v o r k o m r a e n w i r d . ^ 2 
M i t d e r R e d e v o m T o d a l s S c h l a f w i r d f i i r L u t h e r j e d e 
m e n s c h l i c h e ' Z e i t r e c h n u n g g o t t l i c h e r s e i t s d u r c h k r e u z t , 
f r e i l i c h o h n e daP d a m i t e i n e r t o t a l e n G l e i c h z e i t i g k e i t ^ ^ 
Oder g a r Z e i t l o s i g k e i t d a s W o r t g e r e d e t w i r d . . D e n n i m 
B i l d w o r t i s t d i e R e d e v o m T o d a l s S c h l a f j a u n t r e n n b a r 
v e r k n i i p f t m i t d e r R e d e v o n C h r i s t u s a l s d e m E r s t l i n g 
" s c f . P . SCHOTZ, ' D i e G e g e n w a r t d e r Z e i t ' , 2 6 4 f . 
I m U n t e r s c h i e d z u r kausalen Z e i t n e n n t S c h i i t z d i e h i e r t h e m a t i s i e r t e 
Z e i t parusiale Z e i t , d i e " a u s d e r V e r t i k a l e n rait e i n e r ' M u t a t i o n ' 
j e d e n Z e i t m o m e n t d e r k a u s a l e n Z e i t ' d u r c h s c h l a g t ' . . . e i n e Z e i t , i n 
d e r a l l e Z e i t e n ' a u f e i n e m H a u f e n ' ( L u t h e r ) s i n d " . 
= o p . ALTHAUS, Die letzten Dinge ( 1 9 3 3 ) , 1 5 1 . 
» iWA 1 0 ; 3 , 1 9 4 . 
= 2 C f . WA 40 I I I ; 525, 5 f . 2 1 f f . 
A h n l i c h WA 14; 7 0 f : "Adam e t c e t e r i cum r e s u r g e n t , p u t a b u n t s e j a m 
p r i m u m e t i n eadem h o r a m o r t u u s e s s e . . . Quando m o r t u i s u m u s , q u i s q u e 
suum h a b e b i t e x t r e m u m d i e m " . 
3 3 c f . P . SCHUTZ, ' D i e G e g e n w a r t d e r Z e i t ' , 265: "Parusiale Zeit i s t 
n i c h t d i e ' G l e i c h z e i t i g k e i t ' K i e r k e g a a r d s . K i e r k e g a a r d w o l l t e d i e 
d a z w i s c h e n l i e g e n d e n ' f i i n f z e h n h u n d e r t ' J a h r e v e r b r e n n e n " . 
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d e r e r , d i e d a s c h l a f e n . L u t h e r b e t o n t m i t P a u l u s a u s d r i i c k -
l i c h e i n e z e i t l i c h e R e i h e n f o l g e : " E i n i g l i c h e r a b e r i n n 
s e i n e r o r d n u n g , D e r E r s t l i n g C h r i s t u s , d a r n a c h , d i e 
C h r i s t u s a n g e h o r e n , w e n n e r k o m e n w i r d . ' ' ^ " * 
4 . 2 C h r i s t u s - d e r E r s t l i n g z u m n e u e n L e b e n ^ ' 
B e r u h t b e i d e r R e d e v o m T o d a l s S c h l a f L u t h e r s A u f e r -
s t e h u n g s h o f f n u n g a u f e i n e r N e u o r i e n t i e r u n g d e s h e r k o m m l i -
c h e n l i n e a r e n Z e i t v e r s t a n d n i s s e s d u r c h z e i t p e r s p e k t i v i s c h e 
V e r k u r z u n g u n d V e r s c h r a n k u n g m e n s c h l i c h e r u n d g o t t l i c h e r 
Z e i t e n , s o g r i i n d e t L u t h e r s A u f e r s t e h u n g s g e w i p h e i t b e i d e r 
R e d e v o n C h r i s t u s a l s d e m E r s t l i n g z u n a c h s t a u f e i n e r 
a u s d r u c k l i c h e n G e l t e n d m a c h u n g u n d B e r i i c k s i c h t i g u n g 
p r o z e p h a f t e n Z e i t g e s c h e h e n s , w i e e s s i c h i n d e r A u f e i n a n -
d e r f o l g e m e h r e r e r G l i e d e r e i n e r E r e i g n i s k e t t e raani-
f e s t i e r t . = 6 
A u s g e h e n d v o n d e r V e r h a l t n i s b e s t i m m u n g : " C h r i s t u s , 
u n s e r h e u b t . . . w i r , d i e a n j m h a n g e n , a l s s e i n l e i b " " ' ? , 
w i r d f i i r L u t h e r am. V o r g a n g e i n e r G e b u r t - a n s c h a u l i c h , w i e 
s-'WA 3 6 ; 5 6 5 , 1 3 f ( 1 K o r 1 5 , 2 3 ) . 
==WA 3 6 ; 5 5 1 , 1 7 f : " . . . C h r i s t u s d e r E r s t l i n g , d u r c h w e l c h e n w i r 
a l l e zuin newc-n l e b e n a u f f e r s t e h e n s o l l e n , w i e e r zum s r s t e n a u f f e r -
s t a n d e n i s t " . 
s^wA 3 6 ; 5 4 7 , 1 7 - 2 1 : " D e n n wo d a r E r s t e g e n e n n e t w i r d , da g e h o r e t 
m e h r z u d e n n e i n e p e r s o n , s o n d e r n m u s s e n m i t v e r s t a n d e n w e r d e n , d i e 
h e r n a c h f o l g e n , d a r a n d e r , d e r d r i t t e u n d s o f o r t a n , a l l e a n e i n a n d e r 
g e h e n g t , s o v i e l d e r s a i n , d i e d a s c h l a f f e n , S o n s t k u n d e e r n i c h t d e r 
E r s t e h e i s s a n , wenn e r a l l e i n a u f f e r s t a n d e n w e r e u n d n i e m a n d n a c h j m 
f o l g e n s o l t e . " 
C f . WA 3 6 ; 5 4 6 , 2 4 f . 
s'^WA 3 6 ; 5 4 8 , 1 4 f . 
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d i e A u f e r s t e h u n g C h r i s t i u n w e i g e r l i c h d i e A u f e r s t e h u n g d e r 
C h r i s t e n n a c h s i c h z i e h t ^ ° : 
" G l e i c h w i e j n n d e s m e n s c h e n u n d a l l e r t h i e r e r g e b u r t das h e u b t 
n a t u r l i c h z u e r s t e r f u r k o m p t , u n d wenn d a s g e b o r e n i s t , s o 
g e h e t d e r g a n t z e l e i b l e i c h t l i c h h i n a c h " . ^ ^ 
M i t d e m B i l d v o n d e r G e b u r t t r a g t L u t h e r e i n e r s e i t s d e m 
z e i t l i c h e n A b l a u f e i n e s n a t i i r l i c h e n G e s c h e h e n s R e c h n u n g , 
daP d a s e i n e z u e r s t u n d d a s a n d e r e d a n a c h k o m m t : e r s t d a s 
H a u p t d a n n d i e G l i e d e r . A n d e r e r s e i t s a b e r s p r e n g t L u t h e r 
a u c h h i e r d a s l i n e a r e Z e i t - u n d D e n k s c h e m a , i n d e m e r 
n a m l i c h d i e n o c h a u s s t e h e n d e A u f e r s t e h u n g d e r C h r i s t e n m i t 
d e r d a m a l s g e s c h e h e n e n A u f e r s t e h u n g C h r i s t i n i c h t n u r 
v e r k n i i p f t , s o n d e r n g e r a d e z u a l s e i n e n e i n z i g e n , k o h a r e n t e n 
V o r g a n g s c h i l d e r t , d e r i m M o d u s d e r G e w i p h e i t d e s G l a u b e n s 
v o n L u t h e r a l s s c h o n g e g e n w a r t i g e s G e s c h e h e n g e s e h e n w i r d : 
a l s d i e e i n e G e b u r t z u n e u e m L e b e n . I n d i e s e m S i n n e i s t 
d i e A u f e r s t e h u n g C h r i s t i n i c h t m e h r n u r a l s v e r g a n g e n e s 
G e s c h e h e n i m B l i c k u n d d i e A u f e r s t e h u n g d e r G l a u b i g e n 
n i c h t n u r a l s n o c h a u s s t e h e n d e s , z u k i i n f t i g e s G e s c h e h e n . 
V i e l m e h r i s t f u r d e n G l a u b i g e n i m G l a u b e n d a s E n t s c h e i -
d e n d e d e r A u f e r s t e h u n g s c h o n g e s c h e h e n u n d g e g e n w a r t i g : 
"Wenn i c h n u s o l c h s w e i s u n d g l e u b e , so i s t m e i n h e r t z o d d e r 
g e w i s s e n u n d s e e l schon a u c h d u r c h d e n t o d u n d g r a b b e y C h r i s t o 
j m h i m e l , lebt u n d f r e w e t s i c h d e s s e l b e n , Und haben a l s o d i e 
z w e y b e s t e n s t u c k u n d v i e l mehr d e n n d i e h e l f f t d e r a u f f e r s t e -
h u n g h i n w e g " ^ o . 
I n z w e i f a c h e r H i n s i c h t , h i n s i c h t l i c h H a u p t u n d H e r z 
=0WA 3 6 ; 5 4 8 , 1 3 - 1 6 . 
59WA 3 6 ; 5 4 8 , 1 7 f f . 
60WA 3 6 ; 5 4 3 , 2 6 - 2 9 ( K u r s i v e H e r v o r h e b u n g v o n u n s ) 
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s i n d " w i r s c h o n i t z t j n n C h r i s t o mehr denn u b e r d i e h e l f f t 
aus dem t o d , das e r doch den armen wanst und madensack 
auch n i c h t k a n b e h a l t e n " * ' ^ : 
E r s t e n s h i n s i c h t l i c h des H a u p t e s , C h r i s t u s , i n s o f e r n 
" d e r t o d s c h o n j n n C h r i s t o n i c h r s mehr i s t , und e i n s t u c k 
d e r a u f f e r s t e h u n g g e s c h e h e n , w e l c h s das f u r n e m s t e und 
b e s t e i s t " 6 2 . 
Z w e i t e n s h i n s i c h t l i c h " h e r t z o d d e r g e w i s s e n und s e e l " , 
w e i l C h r i s t u s "das h e r t z d u r c h den g l a u b e n l e b e n d i g und 
neu macht"^ ^ . 
D i e e n t s c h e i d e n d e k o n d i t i o n a l e Bestimmung f i i r L u t h e r s 
Z e i t v e r s t a n d n i s i n d e r I n t e r p r e t a t i o n des p a u l i n i s c h e n 
B i l d w o r t e s b l e i b t d i e Be t o n u n g des Glaubens. Nur im 
Gl a u b e n g i b t es d i e p a r u s i a l e Z e i t , i n d e r P r o t o l o g i e und 
E s c h a t o l o g i e i h r e G e g e n w a r t i g k e i t haben.*" 
K r a f t des Glaub e n s l e b t und d e n k t L u t h e r i n d e r 
Spannung v o n Schon und Noch-nicht, d i e i h n e i n e r s e i t s 
f u t u r i s c h v o n d e r E r w a r t u n g s p r e c h e n l a p t , "das w i r j n f u r 
augen sehen und m i t j m l e b e n werden"^' und a n d e r e r s e i t s 
p r a s e n t i s c h b e t o n e n l a ( 3 t , "das w i r m i t jm schon das l e b e n 
haben und n i c h t mehr j n n des t o d s g e w a l t s i n d " " * * . 
Dap s o l c h e r Glaube und s o l c h e H o f f n u n g n i c h t i l l u s i o n a r 
6 i W A 36; 549, 13f. 
62WA 36; 561, 32f. 
36; 548, 29f. 
e-'cf. P. SCHOTZ, 'Die Gegenwart der Z e i t ' , 264f, 
36; 548, 31f. 
66WA 36; 549, 20f. 
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i n d e r L u f t hangen, macht L u t h e r immer w i e d e r d e u t l i c h 
d u r c h d e r e n B e g r i i n d u n g und d e r e n R u c k b i n d u n g an Tod und 
A u f e r s t e h u n g C h r i s t i : "Denn e r h a t d u r c h s e i n e n t o d u n s e r n 
t o d v e r s c h l u n g e n , das wir auch a l l e a u f f e r s t e h e n und l e b e n 
s o l l e n , viie er a u f f e r s t a n d a n i s t und l e b e t " . ^ ? Qgj-
F o r m u l i e r u n g "das w i r auch ..." b r i n g t L u t h e r das Noch-
nicht d e r A u f e r s t e h u n g im Modus d e r H o f f n u n g und G l a u -
b e n s e r w a r t u n g z u r G e l t u n g . M i t d e r Wendung "wie e r ..." 
macht L u t h e r das Schon d e r A u f e r s t e h u n g C h r i s t i g e l t e n d , 
das ihm d i e G l a u b e n s g e w i p h e i t und Z u v e r s i c h t g i b t , i n d e r 
er u n g e a c h t e t a l l e r " t r i i b s a l , ... p e s t i l e n z und k r a n c k -
h e i t " , m i t denen d e r T e u f e l z u s c h l a g t w i e " e i n h e n c k e r 
o d d e r S c h l a c h t e r j n n einem s t a l l v o l s c h a f e " , des T e u f e l s 
s p o t t e n k a n n : 
"Was schadet und denn, das du uns i t z t l e i b l i c h wiirgest? denn 
damit t h u s t u n i c h t s , on das du diesem armen madensack aus dem 
elend h i l f f s t , das er auch hinach kome, da er h i n s o l t , da das 
heubt, h e r t z und a l l e s i s t , ausser allem ungliick, des wir 
t e g l i c h warten und begeren".^^ 
Was L u t h e r j e t z t l e i b l i c h w i d e r f a h r t , s c h e i n t l e t z t l i c h 
b e d e u t u n g s l o s zu s e i n a n g e s i c h t s des z u k u n f t i g e n , zu 
e r w a r t e n d e n Lebens. A l l e r d i n g s macht d i e E r w a r t u n g d e r 
z u k i i n f t i g a n A u f e r s t e h u n g a u f Grund d e r geschehenen A u f e r -
s t e h u n g C h r i s t i L u t h e r k e i n e s w e g s b l i n d o d e r g l e i c h g i i l t i g 
f i i r das g e g e n w a r t i g e E l e n d und den l e i b l i c h e n Tod, s o n d e r n 
g e w i s s e r m a p e n w e i t s i c h t i g . Das h e i p t , e r s i e h t das Gegen-
w a r t i g e n i c h t au(3er K r a f t g e s e t z t d u r c h das Vergangene und 
36; 547, 14f (Kursive Hervorhebung von uns) 
68WA 36; 550, 29-32. 
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Z u k i i n f t i g e , a b e r so i n B e z i e h u n g zu ihm g e s e t z t , so 
r e l a t i v i e r t , dap ihm j e d e A b s o l u t h e i t b e r e i t s genommmen 
i s c . Das g i i c f u r " k e r c k e r und t o d " ebenso w i e f t i r " g e l t 
und g u t " . 6 s 
Darum s i e h t s i c h L u t h e r i n m i t t e n d i e s e r a u g e r s t s p a n -
n u n g s v o l l e n B e z i e h u n g i n e i n e n n i c h t a u s s i c h t s l o s e n Kampf 
g e s t e l l t , den a k t i v aufzunehmen e r s e i n e Z u h o r e r w i e d e r -
h o l t e r m u t i g t : " S i h e , a l s o miissen w i r uns weren und 
t r o t z e n w i d d e r a l l e s s c h r e c k e n des l e i d i g e n f e i n d s " ' ^ o . 
L u t h e r t r a g t immer w i e d e r dem K o n f l i k t Rechnung, d e r 
f r e i l i c h i m D i e s s e i t s n i c h t a u f l o s b a r i s t . "Es i s t e i n 
K o n f l i k t , d e r n u r d u r c h g e s t a n d e n werden kann""^ ^  . Im H o r i -
z o n t d e r H o f f n u n g , w i e e r im p r o p h e t i s c h e n B i l d w o r t v on 
C h r i s t u s a l s dem " E r s t l i n g , d u r c h w e l c h e n w i r a l l e zum 
newen l e b e n a u f f e r s t e h e n s o l l e n " ' ^ , zu G e s i c h t und Gehor 
kommt, f i n d e t und g i b t L u t h e r k e i n e V e r t r o s t u n g a u f s 
J e n s e i t s , s o n d e r n e i n e n , T r o s t , d e r a l s Z u s p r u c h zum 
a k t i v e n D u r c h s t e h e n des K o n f l i k t s im D i e s s e i t s a u f r u f t und 
e r m u t i g t u nd so a l s A n s p r u c h im Z u s p r u c h zu h o r e n i s t . 
D i e s e r A n s p r u c h d a r f f r e i l i c h n i c h t vom Z u s p r u c h des 
E v a n g e l i u m s g e l o s t und etwa a l s Gesetz m i p v e r s t a n d e n 
69WA 36; 549, 27f. 
'"WA 36; 550, 37f. 
" i p . SCHOTZ, 'Die Gegenwart der Z e i t ' , 265. 
Ira H i n b l i c k auf Luthers Zeitverstandnis und den K o n f l i k t der Zeiten 
wi r d man Schiitz zustimraen konnen: "Der K o n f l i k t entsteht eben 
dadurch, da(5 die kausale Z e i t b l e i b t , da(5 t r o t z der Aufhebung i h r e r 
A u s s c h l i e p i i c h k e i t auch i h r e ganze Daseinsdichte b l e i b t . Beide Z e i t -
formen, kausale und parusiale Z e i t , liegen ineinander i n unserer 
realen Existenz" ( I b d . ) . 
'^ WA 36; 551, 17f. 
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werden."'^ Denn i m B i i d v o n d e r Geburc, m i t dem H i n w e i s auf 
u n s e r e Z u g e h o r i g k e i t zu C h r i s t u s a l s Zusammenhang von 
Haupt und L e i b , t h e m a t i s i e r t L u t h e r S o t e r i o l o g i e a l l e i n im 
S i n n e u n s e r e r p a s s i v e n A b h a n g i g k e i t voir. C h r i s t u s g e s c h e h e n : 
" A l s o g e n i e s s e n w i r h i e j n n C h r i s t o auch a l l e i n , das e r 
u n s e r h e u b t i s t , und i s t e i n l a u t e r gnade und geschenck, 
Das w i r n i c h t s zu rhumen haben von u n s e r n w e r c k e n und 
v e r d i e n s t " " *• . 
D i e s o t e r i o l o g i s c h e B e t o n u n g des i n d i e s e m Sinne u n v e r -
d i e n t e n und p a s s i v e n G e s c h e n k c h a r a k t e r s d e r ' N a c h f o l g e ' " ' 
h a t a u f d e r a n d e r e n S e i t e i h r e h a r m a t i o l o g i s c h e E n t -
s p r e c h u n g i n d e r B e t o n u n g des z u n a c h s t u n v e r s c h u l d e t 
' g e e r b t e n ' Todes i n deir ' N a c h f o l g e * Adams. 
4-3 Adam - d e r E r s t l i n g zum Tode''^ 
I n d e r g l e i c h e n P r e d i g t , am 13. O k t o b e r 1532, i n d e r 
L u t h e r d i e p a u l i n i s c h e Wendung von C h r i s t u s a l s dem 
E r s t l i n g ( I K o r 15, 21) a u s l e g t , i i b e r t r a g t e r den B e g r i f f 
E r s t l i n g a u f Adam a l s A n t i t y p u s C h r i s t i , w i e es ihm d u r c h 
den n a c h f o l g e n d e n a n t i t h e t i s c h e n P a r a l l e l i s m u s membrorum 
•'^WA 36; 552; 33-36; 553, lit.: "Denn wenn es s o l t bey uns scehen 
und auff uns gesetzt were, das wir uns durch unser eigen thun aus 
sund und tod wircketen und das leben erlangetsn, kundten wir unser 
le b t a g k e i n ruge haben ... und doch n i c h t sicher noch gewis sein, das 
wir genug getan h e t t e n " . 
'"WA 36; 552, 1 4 f f . 
7=Cf. WA 36; 546f. 
''^VA 36; 551, 16f: "... Adam der anfang und E r s t l i n g , durch welchen 
wir a l l e sterben mussen, wie er gestorben i s t " . 
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ilKor 15, 21) v o n P a u l u s nahe g e l e g t ",>ird: 
Adam und Christus "sind d i e zwo person und zwey b i l d e , so die 
S c h r i f f t gegen ander setzet, und Gott also geordnet hat, das, 
wie durch einen der tod uber a l l e menschen gangen i s t und noch 
gehet. Also durch einen d i e aufferstehung vom tode koraen 
s o l t e " 7 7 . 
L u t h e r b e t r a c h t e t b e i d e " B i l d e r " w i s d i e z w e i n o t w e n d i g 
z usammengehorigen S e i t e n e i n e r Miinze. 
E i n e r s e i t s d i e S e i t e des Todes: 
"... durch einen Menschen, der adara h e i s t , i s t so v i e l 
a u s g e r i c h t e t . , das a l l e menschen miissen sterben, beide, er und 
wir a l l e sampt, die wir doch n i c h t die schuld gethen noch 
v e r w i r c k t haben, sondern a l l e i n daher, das w i r von jm geborn 
sind, j n n siind und tod komen"."^ 
L u t h e r r a u m t zwar e i n , dag d i e u r s p r i i n g l i c h und 
u r s a c h l i c h f r e m d e Siinde, "nach dem f a l l und, wenn w i r 
g e b o r e n w e r d e n , n i c h t mehr frembde sunde, s o n d e r n u n s e r 
e i g e n w i r d " ' ' * , g l e i c h w o h l b l e i b t d e r S a c h v e r h a l t f i i r i h n 
d o ch " e i n j e m e r l i c h e r h a n d e l und e i n s c h r e c k l i c h , g r e u l i c h 
u r t e i l G o t t e s , Und ware e r s t noch v i e l g r e u l i c h e r , wenn 
w i r a l l e s o l t e n e w i g l i c h j m t o d b l e i b e n ' ' ^ " . 
A n d e r e r s e i t s d i e S e i t e des Lebens: 
"Nu aber hat Gott dagegen einen andern menschen gesetzt, welcher 
h e i s t C h r i s t u s , auff das, g l e i c h wie wir umb jenes on unser 
schuld sterben. Also widderumb umb Christus w i l l e n on unser 
verdiensc leben s o l l e n " " ^ . 
G o t t e s " l a u t e r e Gnade und Geschenk" k o r r e s p o n d i e r t dem 
" s c h r e c k l i c h , g r e u l i c h u r t e i l G o t t e s " und h e b t es i n 
''WA 36; 551, 19-21. 
'BWA 36; 551, 30-33. 
79WA 36; 551, 33f. 
8 0WA 36; 551, 35f. 
8 1WA 36; 551, 37 - 5 
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C h r i s t u s a u f . Darum "haben w i r desce s c e r c k e r n u r o s c und 
h o f f n u n g , das w i r das l e b e n d u r c h C h r i s t u m eben so gewi|3 
haben w e r d e n , w i e w i r j t z t d i e sund und t o d von Adam haben 
und f u l 9 n " 8 2 . 
I n uns j e d o c h i s t weder das e i n e , "das w i r j n n t o d " , 
noc h das a n d e r e , dap w i r "zum e w i g e n l e b e n komen"^^. 
Demnach " b l e i b t a l s o a l l e s , was sunde und g e r e c h t i g k e i t , 
t o d und l e b e n b e t r i f f t , a l l e i n j n n den zweyen menschen"^ . 
Der i u s t i t i a aliana s t e l l t L u t h e r i n Adam e i n e fremde 
Schuld 8 3 g e g e n u b e r , m i t d e r e r das e x t r a nos u n s e r e r 
G e r e c h t i g k e i t i n C h r i s t u s zwar n i c h t e r k l a r t a b e r b e g r i i n -
d e t und v e r d e u t l i c h t . F r e i l i c h b l e i b t es " e i n l e c h e r l i c h 
p r e d i g t , ... das das g a n t z m e n s c h l i c h g e s c h l e c h t s o l umb 
f r e m d e r s c h u l d w i l l e n e i n e s e i n i g e n menschen a l l zumal 
s t e r b e n " 8 ^ . 
Aber n o c h u n g e r e i m t e r und " v i e l u n g l e u b l i c h e r " 
e r s c h e i n t es d e r V e r n u n f t , 
"das j n n einera menschen a l l e menschen s o l l e n aufferstehen, Und 
also a l l e s an einera menschen sol l i g e n und hangen, beide, tod 
und leben, und a l l e welt n i c h t s dazu thun noch vermogen, und 
keines menschen macht noch k r a f f t , keines h e i l i g e n leben, tugent 
und werck ursach gnug sein s o l , das er vom tode auf ferstehe"^''. 
D u r c h n i c h t s m i l d e r t L u t h e r d i e s e s A r g e r n i s , das e r 
S2WA 36; 552, 3 1 f f . 
83WA 36; 552, 30f. 
a^ WA 36; 553, 27f. 
83WA 36; 555,33. 
a^ WA 36; 555, 30-34. 
s^ Wa 36; 557, 24-28. 
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im Gegenuber d e r b e i d e n "Bezugspersonen", i n d e r A n t i t y p i k 
C h r i s t i u nd Adams i n g r o P e r B r e i t e t h e m a t i s i e r t und 
a u s f u h r t . Wegweisend i s t immer w i e d e r L u t h e r s Ansp^ruch an 
d i e H o r e r , i h r e m e n s c h l i c h e K l u g h e i t " h i r u n t e r " 8 8 zu 
b e w a h r e n ; 
"aber i n seine Weisheit und Regiment so l l e n wir n i c h t g r e i f f e n , 
a l s das uns zu hoch und zu ferne i s t , w e i l wir unter jm und er 
uber uns i s t als unser schepffer und Herr, Darum s o l l e n wir j n 
horen und gleuben, was er sagt, also das er seine ehre r e i n 
behalte und a l l e i n sein gnade und barmherzigkeit gelte on a l l e 
unsern rhum und verdienst"«^. 
F i i r L u t h e r s a p o k a l y p t i s c h e s Z e i t v e r s t a n d n i s s i n d m i t 
den b e i d e n " E r s t l i n g e n " , C h r i s t u s und Adam, d i e Bezugs-
p u n k t e gegeben, " d i e weder i n d e r E r f a h r u n g noch i n d e r 
R e f l e x i o n a l l e i n gegeben . s i n d . S i e s i n d dem Glauben 
gegeben, p r o t o l o g i s c h und e s c h a t o l o g i s c h , a l s A n f a n g und 
Ende, a l s e r s t e und z w e i t e Schopfung"^°. 
88WA 36; 559, 27-30: "Wir aber s o l l e n und wollen unser k l u g h e i t 
h i r u n t e r lassen uber kiie und pterd, bewme, heuser, ecker etc., da 
magstu klug s e i n , r i c h t e n und regiren, wie du w i l t , und da bey 
blei b e n " . 
8«WA 36; 559, 30-34. 
"'"P. SCHUTZ, 'Die Gegenwart der Z e i t ' , 265. 
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I I I ZWEITER HAUPTTEIL 
§ 5 G e i s t l i c h e s R e g i m e n t und w e l t l i c h e s Regiment 
Dem s p a n n u n g s v o l l e n V e r h a l t n i s v on V e r n u n f t und Glaube 
im K o n f l i k t d e r Z e i t e n f u r den E i n z e l n e n e n t s p r i c h t i n 
v e r g l e i c h b a r e r Weise das V e r h a l t n i s v on w e l t l i c h e m und 
g e i s t l i c h e m R e g i m e n t . 
L u t h e r s A u s l e g u n g v o n I K o r 15,24 i n s e i n e r P r e d i g t vom 
27. O k t . 1532^ b i e t e t n i c h t n u r ' i n nuce' e i n e phenome-
n o l o g i s c h b e s t i m m e n d e D a r s t e l l u n g des g e i s t l i c h e n und 
w e l t l i c h e n R e g i m e n t s i n i h r e r j e w e i l i g e n E i g e n a r t und 
R e l a t i o n z u e i n a n d e r , s o n d e r n v o r w i e g e n d e i n e b e i d e R e g i -
mente a p o k a l y p t i s c h e s c h a t o l o g i s c h , von i h r e m Ende h e r , 
q u a l i f i z i e r e n d e E i n o r d n u n g , d i e w e i t e r u n t e n u n t e r s u c h t 
w e r d e n s o l i . 
5.1 "Von w e l t l i c h e r O b e r k e i t " 
Um v o r a b U n t e r s c h e i d u n g und V e r h a l t n i s b e s t i m m u n g b e i d e r 
R e g i m e n t e i n L u t h e r s L e h r e s i c h t b a r zu machen, w o l l e n w i r 
z u n a c h s t h i n w e i s e n a u f den " k o n k r e t e n , g e s c h i c h t l i c h e n 
O r t , f i i r den und a u f den h i n s i e v o n L u t h e r v o r z u g s w e i s e 
f o r m u l i e r t und angewandt worden i s t " , 2 w i e e r s i c h 
i n s t r u k t i v aus d e r p r o g r a m m a t i s c h e n S c h r i f t "Von weltli-
cher Oberkeit, wie wait man ihr Gehorsam schuldig sei" 
iWA 36; 567-578. 
2 K l a u s Haendler, 'Luthers Zwei-Reiche-Lehre und i h r e Gegenwartsbe-
deutung'. I n : H.-H. Schrey (Hrsg.), Reich Gottes und Welt. Die 
Lehre Luthers von dea zwei Reichen (Darmstadt 1969), 248. 
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( 1 5 2 3 ) 3 e r h e b e n I S p t . A k t u e l l e r A n l ap zu d i e s e r S c h r i f t 
war d i e A n o r d n u n g des Herzogs von Sachsen, Georgs des 
B a r t i g e n , und anderer,'* L u t h e r s O b e r s e t z u n g des Neuen 
T e s t a m e n t s a u s z u l i e f e r n und Kauf und V e r k a u f zu u n t e r l a s -
s e n . L u t h e r b e z i e h t s i c h a u f d i e s e s V e r b o t vom 7.November 
1522 am E e g i n n und am Ende s e i n e r S c h r i f t . ' V o r a r b e i t e n zu 
i h r gab es a b e r s c h o n i n P r e d i g t e n vom O k t o b e r 1522, und 
es gab B i t t e n an L u t h e r , d i e s e P r e d i g t a u P e r u n g e n i i b e r 
G o t t e s R e i c h und w e l t l i c h e s Recht d r u c k e n zu l a s s e n . ^ 
M i t e i n e r F i i l l e b i b l i s c h e r R e f e r e n z e n b e g r i i n d e t e r 
w e l t l i c h e s R e c h t und w e l t l i c h e O b r i g k e i t a l s G o t t e s O r d -
nung i n d e r W e l t und f u r d i e . W e l t . A l s s o l c h e haben s i e 
d i e A u f g a b e , F r i e d e n zu s c h a f f e n , dem U n r e c h t zu wehr e n , 
d i e Bosen z u s t r a f e n und d i e Guten und Schwachen zu 
3WA 11; 245-281. 
••So die bayerischen Herzoge und Kurfiiirst Joachim I . von Branden-
burg. 
Siehe Hans C h r i s t i a n Knuths knappe E i n l e i t u n g zu dieser S c h r i f t 
i n : Martin Luther. Ausgewahlte Schriften. Band 4; Christsein und 
weltliches Regiment . Hrsg. von Karin Bornkamm und Gerhard Ebeling 
( I n s e l Verlag F r a n k f u r t am Main 1983), 36. Die folgenden Z i t a t e 
aus 'Von w e l t l i c h e r Oberkeit, wie weit man i h r Gehorsam schuldig 
s e i ' (WA 11; 245-281) sind nach dem Wortlaut dieser ' I n s e l -
Ausgabe' z i t i e r t . 
3WA 11; 246. 
W^A 11; 245. I n der Z u s c h r i f t an den Bruder seines Landesherrn, 
"Herrn Johannes, Herzog zu Sachsen, Landgraf i n Thiiringen und 
Markgraf zu Mei^en", der spater als K u r f i i r s t von Sachsen sel b s t 
die Regierung libernahm: "Es zwingt mich ... die Not und v i e l e r 
Leute B i t t e n , zuerst aber Euer F u r s t l i c h e n Gnaden Begehren, zu 
schreiben von der w e l t l i c h e n Obrigkeit und ihrem Schwert, wie man 
dasselbe gebrauchen s o i l und wie weit man i h r Gehorsam schuldig 
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s c h i i t z e n . ' ' Auch C h r i s t e n u n t e r s t e h e n d i e s e m w e l t l i c h e n 
R e c h t ; g e g e b e n e n f a l l s haben s i e s e l b s t a l s O b r i g k e i t , dem 
A u f t r a g G o t t e s gemap, d i e g e n a n n t e n P f l i c h t e n w a h r z u neh-
men.8 E n t s c h e i d e n d i s t h i e r nun L u t h e r s G r e n z z i e h u n g , d i e 
d e r w e l t l i c h e n O b r i g k e i t den Raum z u w e i s t , " d u r c h den s i e 
z u g l e i c h n o r m i e r t und l i m i t i e r t " ^ i s t . S i e i s t demnach n u r 
i n dem Mape im R e c h t , a l s s i e d i e s e Grenzen n i c h t 
u b e r s c h r e i t e t u nd s i c h n i c h t etwa R e c h t e anmapt, d i e einem 
a n d e r e n , i h r f r e m d e n B e r e i c h z u g e h o r e n . Das j e d o c h i s t d e r 
F a l l , wenn s i e " g e i s t l i c h u b e r S e e l e n r e g i e r e n will"i°, so 
w i e es eben Georg v o n Sachsen m i t seinem Mandat i n A n g r i f f 
nahm.^^ 
Abe r a u c h v o n d e r a n d e r e n S e i t e , vom g e i s t l i c h e n 
B e r e i c h h e r , g i b t es e i n e G r e n z i i b e r s c h r e i t u n g , d i e L u t h e r 
ebenso a l s P f l i c h t v e r l e t z u n g und P e r v e r t i e r u n g und l e t z t -
•'"Nun aber das Schwert a l l e r Welt ein grower not i g e r Nutzen i s t , 
damit Friede e r h a l t e n , Siinde b e s t r a f t und den Bosen gewehrt werde, 
... ". (WA 11; 256). Der summarisch gebrauchte B e g r i f f "Schwert" 
umfa(3t f i i r Luther " a l l e s , was zum w e l t l i c h e n Regiment gehort" (WA 
23; 514, 2 ) , "das au p e r l i c h Frieden s c h a f f t und bosen Werken 
wehrt" (WA 11; 254). 
8WA 11; 258: "Wenn du sahest, da(J es am Henker, B u t t e l , Richter, 
Herrn oder Fiirsten mangelte, und du dich geeignet dazu fandest, 
s o l l t e s t du dich dazu erb i e t e n und dich darum bewerben, auf dap j a 
die notwendige Gewalt n i c h t verachtet und matt wurde oder unter-
ginge. Denn die Welt kann und mag i h r e r n i c h t entraten." 
^Klaus Haendler, 'Luthers Zwei-Reiche-Lehre'. A.a.C, 249. 
IOWA 11; 265, 19. 
^ 1 "Vermessenheit" l a u t e t Luthers Vorwurf an ihn und die anderen 
Fursten: "Damit verraessen s i e si c h , sich auch i n Gottes Stuhl zu 
setzen und die Gewissen und den Glauben zu beherrschen und nach 
ihrera t o l l e n Gehirn den h e i l i g e n Geist zur Schule zu fii h r e n " (WA 
11; 246). "Darum: Wo w e l t l i c h e Gewalt sich anma(5t, der Seele 
Gesetze zu geben, da g r e i f t s i e Gott i n sein Regiment und v e r f i i h r t 
und v e r d i r b t nur die Seelen" (WA 11; 268). 
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l i c h a l s Ungehorsam gegen G o t t , den S t i f t e r b e i d e r Be-
r e i c h e v e r u r t e i l t . Etwa wenn Pap s t und B i s c h o f e s t a t t 
G o t t e s W o r t zu p r e d i g e n wie- w e l t l i c h e F i i r s t e n r e g i e r e n , 
" m i t G e s e t z t e n , d i e n u r L e i b und Gut b e t r e f f e n " . ^ 2 s e i d e s 
h e i p t "so den Schuh f e i n umkehren: m i t E i s e n d i e S e e l e n 
und m i t B r i e f e n don L e i b r e g i e r e n , daP w e l t l i c h e F i i r s t e n 
g e i s t l i c h und g e i s t l i c h e F i i r s t e n w e l t l i c h r e g i e r e n " . D i e 
Grenze z w i s c h e n dem w e l t l i c h e n und g e i s t l i c h e n B e r e i c h , 
d i e L u t h e r h i e r m i t d e r Rede von den z w e i Regimenten und 
i h r e r U n t e r s c h e i d u n g d e u t l i c h macht, i s t auch vom C h r i s t e n 
zu r e s p e k t i e r e n , g e h t s i e d o c h m i t t e n d u r c h i h n s e l b s t 
h i n d u r c h und b e s t i m m t s e i n V e r h a l t e n . Denn e r h a t es s t e t s 
a u f w e l c h e Weise auch immer - m i t w e l t l i c h e n und 
g e i s t l i c h e n D i n g e n zu t u n . Damit i s t e r e i n e r Spannung 
a u s g e s e t z t , d i e e r l i b e r b r i i c k e n d a u s h a l t e n mup, ohne s i e 
a u f d i e e i n e o d e r a n d e r e Weise a u f z u l o s e n , indem e r 
e n t w e d e r d i e B e r e i c h e t r e n n t o d e r v e r m i s c h t . 
5.2. Die Regimente im V e r b a l t n i s der Komplementaritat 
W i l l man d i e s e s p a n n u n g s v o l l e B e z i e h u n g d e r b e i d e n 
R e g i m e n t e z u e i n a n d e r a u f e i n e n B e g r i f f b r i n g e n , l a p t s i e 
s i c h m i t H.-H. S c h r e y a l s V e r h a l t n i s d e r K o m p l e m e n t a r i -
>^ 2WA 11; 265, 9 f f . "Fein haben sie es umgekehrt:", w i r f t er ihnen 
vor, " I n n e r l i c h s o l l t e n s i e die Seelen durch Gottes Wort regieren, 
so r e g i e r e n s i e auswendig Schlosser, Stadte, Land und Leute und 
martern d i e Seelen mit unsaglicher Morderei." 
13WA, 11; 270, 1 f . 
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t a t b e s t i m m e n . 1 •» S c h r e y b e t o n t , dap es i n L u t h e r s L e h r e 
v o n den z w e i R e g i m e n t e n weder um e i n e a b s o l u t e T r e n n u n g 
noch um e i n e m o g l i c h e V e r m i s c h u n g g e h t , s o n d e r n um e i n e 
" k o m p l e m e n t a r e E i n h e i t d e r H e r r s c h a f t G o t t e s i n S c h o p f u n g 
und E r l o s u n g " . ! ^ I n b e i d e n B e r e i c h e n i s t G o t t e s Giit e und 
L i e b e am Werk und s u c h t a u f j e v e r s c h i e d e n e Weise i h r Z i e l 
zu e r f i i l l e n . D a b e i g i l t es s o w o h l den U n t e r s c h i e d a l s auch 
d i e E i n h e i t des W i r k e n s G o t t e s f e s t z u h a l t e n . S chrey n e n n t 
es d i e " H a u p t s c h a f t G o t t e s " , d i e b e i a l l e r U n t e r s c h i e -
d e n h e i t d e r R e g i m e n t e d e r e n E i n h e i t i n G o t t s e l b s t b e g r i i n -
d e t . D i e U n t e r s c h i e d e n h e i t , d i e e i n e V e r m i s c h u n g d e r 
R e g i m e n t e v e r b i e t e t , i s t g e k e n n z e i c h n e t d u r c h den U n t e r -
s c h i e d d e r Ebenen, a u f denen s i c h d e r Mensch bewegt: 
E i n e r s e i t s coram Deo i n d e r V e r b u n d e n h e i t m i t G o t t d u r c h 
den G l a u b e n , a n d e r e r s e i t s u n t e r Menschen coram mundo i n 
d e r V e r b u n d e n h e i t d u r c h d i e L i e b e . S o l c h e U n t e r s c h e i d u n g 
i s t i n s o f e r n k e i n e T r e n n u n g d e r B e r e i c h e , a l s auch d i e 
w e l t l i c h e n S t a n d e und das i r d i s c h e Regiment e i n e 
" K o n k r e t i o n d e r g o t t l i c h e n S c h o p f e r m a c h t , e i n g n a d e n v o l l e s 
H e r a b s t e i g e n G o t t e s , e i n G e s t a l t g e w i n n e n s e i n e r O f f e n -
b a r u n g sind''.^'^ 
i-'Heinz-Horst Schrey, 'Luthers Lehre von den zwei Reichen und i h r e 
Bedeutung f u r die Weltanschauungssituation der Gegenwart'(1956). 
I n : H.-H. Schrey (Hrsg.), Reich Gottes und Uelt. Die Lehre Luthers 
von den zwei Reichen (Darmstadt 1969) 101-104. Ausfuhrlicher i n 
H.-H. Schrey, Weltbild und Glaube im 20. Jabrbundert (Gottingen 
1955). 
i=H.-H. Schrey, 'Luthers Lehre von den zwei Reichen' (1956), 101. 
l e i b i d . , 101. 
i ^ b i d . , 102. 
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S o b a l d j e d o c h d i e V e r n u n f t a l s ganz s e l b s t a n d i g und d i e 
L e b e n s g e b i e t e n u r i n i h r e r E i g e n g e s e t z l i c h k e i t gesehen 
w e r d e n , l i e g t e i n e T r e n n u n g d e r B e r e i c h e v o r , d i e s c h l i e p -
l i c h i m A n s p r u c h d e r K i r c h e a u f d i e S e e l e und das J e n s e i t s 
und i m A n s p r u c h des S t a a t e s a u f das a u p e r e , z e i t l i c h e 
Leben d e r Menschen g i p f e l t . 
Gegen s o l c h e " Z e r r e i p u n g des Menschen"!^ und f i i r d i e 
E i n h e i t d e r B e r e i c h e gab es immer w i e d e r B e s t r e b u n g e n , d i e 
den Weg d e r V e r m i s c h u n g und t o t a l i t a r e n I n t e g r a t i o n ge-
gangen s i n d , d e r i m " I d e a l i s m u s und d e r Romantik begonnen 
und im T o t a l i t a r i s m u s g e e n d e t " i ' h a t . 
Dagegen w i l l S c h r e y d i e " i n d e r L e h r e L u t h e r s ausge-
s p r o c h e n e k o m p l e m e n t a r e E i n h e i t " w i e d e r z u r G e l t u n g b r i n -
g e n. Er n e n n t z w e i Z i i g e , d i e z u r K o m p l e m e n t a r i t a t g e h o r e n : 
E r s t e n s g e h t es um d i e t ) b e r w i n d u n g d e r R e d u k t i o n d e r 
S e i n s b e r e i c h e a u s s c h l i e p i i c h a u f K a u s a l i t a t , d e r z u f o l g e 
a l l e s Geschehen e n t w e d e r aus e i n e r m a t e r i e l l e n o d e r 
g e i s t i g e n W e s e n h e i t h e r v o r g e h t . 
Z w e i t e n s g e h t es um "das ' u n g e t r e n n t e " Beisammensein 
d e r B e r e i c h e , w o b e i d e r i n b e i d e n B e r e i c h e n e x i s t i e r e n d e 
l a i b i d . , 102. 
19 I b i d . , 102. 
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Mensch d i e h a l t e n d e M i t t e des S e i n s ist".^^ " H a l t e n d e 
M i t t e des S e i n s " i s t j e d o c h y o r a l l e m G o t t , d e r a l s 
S c h o p f e r und E r h a l t e r v on W e l t und Mensch m i t und i n 
s e i n e r S c h o p f u n g a u f d o p p e l t e Weise h a n d e l t und s i e i n 
d o p p e l t e r H i n s i c h t r e g i e r t : "zum e r s t e n a u f i h r e Erhaltung 
i m l e i b l i c h - i r d i s c h - z e i t l i c h e n Leben h i n , zum a n d e r e n a u f 
i h r e Erlosung zum e w i g e n Leben h i n . Das e r s t e i s t s e i n 
w e l t l i c h e s R e i c h und Regime n t , das z w e i t e s e i n g e i s t l i -
c h e s . "2 1 
2 o i b i d . : 103. Schrey ze i g t an einigen Beispielen, wie si c h die 
komplementare Denkweise auf verschiedenen Gebieten als fruchtbar 
erwiesen hat. I n der Atoraphysik bedeutet f u r ihn die Unbe-
s t i m m t h e i t s r e l a t i o n Werner Heisenbergs "nichts anderes als die 
Aufnahme komplementaren Denkens und das Ernstnehmen des personalen 
Faktors ira Experiment", I n der Bio l o g i e i s t die Zuhilfenahme 
f i n a l e n Dehkens zum Verstandnis des Phanomens des Lebens e r f o r -
d e r l i c h , es kann n i c h t r e i n kausal verstanden werden; denn 
"lebendige Gestalt i s t immer mehr als Ergebnis m a t e r i e l l e r Be-
dingungen". I n der Medizin versucht die Psychosomatik der U n t e i l -
b a r k e i t des Menschen nach Seele und Leib gerecht zu werden; "denn 
eine Krankheit i s t n i c h t nur das Ergebnis p a r t i e l l e r Organdefekte, 
sondern Verdichtung eines e x i s t i e n t i e l l e n Totalvorgangs im Men-
schen", Auf dem Gebiet geschichtlichen Denkens bewahrt das komple-
mentare Denken vor den f a t a l e n A l t e r n a t i v e n eines 
"katastrophischen" BewufJtseins e i n s r s e i t s und einer "triumphalen" 
Haltung a n d e r e r s e i t s , denn es spe r r t sich gegen eine V o r s t e l l u n g 
von der W i r k l i c h k e i t der Geschichte als nur b i o l o g i s c h determi-
n i e r t , "vielmehr s t e l i c der Anruf der Geschichte jedes Volk vor 
die Entscheidung, d i e rechte Antwort zu geben". 
2 I K . Haendler, 'Luthers Zwei-Reiche-Lehre', 251. 
Oberwiegend i s t i n der L i t e r a t u r die Rede von der Zwei-Reiche-
Lehre. D i f f e r e n z i e r t e r s p r i c h t jedoch vor allem U. DUCHROW von der 
"Vorstellung von Zwei Reichen und Regiaenten bis Luther" ; so der 
gleichnamige T i t e l der von ihm herausgegebenen S c h r i f t (Giitersloh 
1978). Ebenso i n : Idem (Hrsg.), "Zwei Reiche und Regimente" 
(Giitersloh 1977). 
Ungeachtet der i i b l i c h e n Rede von den Zwei Reichen erscheint es 
auch uns der Sache nach angebracht zu sein. Regiment und Reich zu 
d i f f e r e n z i e r e n . Wir werden im folgenden darum iiberwiegend von den 
Regimentan sprechen - wohlwissend, dap Reich und Regiment o f t a a l s 
synonym verwendbar sind und auch von Luther n i c h t immer d i f f e r e n -
z i e r t werden. 
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5.3 Zum Z e i t h o r i z o n t des w e l t l i c h e n Regiments 
Zum w e l t l i c h e n R e g i m e n t g e h o r t f u r L u t h e r a l l e s , was 
d e r E r h a l t u n g und Ordnung des z e i t l i c h e n , g e s c h i c h t l i c h e n 
Lebens d i e n t : d i e I n s t i t u t i o n e n , i n d i e j e d e r Mensch 
h i n e i n g e b o r e n w i r d o d e r h i n e i n w a c h s t , w i e Ehe und Fami-
l i e , 2 2 B e r u f und S t a n d , V o l k und S t a a t , aber auch j e n e 
u m f a s s e n d e n L e b e n s s t r u k t u r e n , i n denen e r s e i n Leben 
g e s t a l t e t , w i e W i r t s c h a f t , K u l t u r und S i t t e , 
"im weitesten Sinne a l l e s , was den Menschen angeht, also a l l e s , 
was mit seiner r a t i o , aber auch a l l e s , was mit seinem Willen und 
Leidenschaften zu tun hat, und darum schlechthin a l l e s von der 
ge r i n g f i i g i g s t e n menschlichen T a t i g k e i t b i s zu Wissenschaft. 
Moral und R e l i g i o n " . 2 3 
S o l c h e " G r u n d o r d n u n g e n des m e n s c h l i c h e n Lebens und 
2 2 E s i s t bezeichnend f u r Luthers Verstandnis w e l t l i c h e r Strukturen 
und I n s t i t u t i o n e n , daf er s i e a l l e von dem einen Grundstand der 
Ehe a b l e i t e t ; sowohl im B l i c k auf ihren Ursprung als auch im B l i c k 
auf i h r Ende: "Ex domo wechst stad, r e g i o , p r i n c i p a t u s , Regnum, 
Imperium, i l l i c non." hei|St es kurz und biindig i n Rorers Nach-
s c h r i f t der Predigt Luthers uber l.Kor.15,24 am 27. Okt. 1532 (WA 
36; 568, 13 f ) . I n Crucigers Bearbeitung der selben S t e l l e aus 
Rorers Nachschrift h e i p t es etwas a u s f i i h r l i c h e r , da(5 "dazu Gott 
den Ehestand geordnet hat, das man und weib bey einander wonen und 
kinder Ziehen mussen und darnach stedte, land und leute regieren, 
Denn wo der Ehestand i s t , da mus das ander a l l e s auch fo l g e n , a l s 
der a l l e s mit si c h b r i n g e t , was die welt zu reg i r e n gehoret, Weil 
aber der selbe n i c h t mehr sein wi r d , so mus jenes a l i e s auch 
auffhoren". (WA 36; 568, 32-36). 
Hier k l i n g t etwas von Augustin an, der ebenfalls den Haushalt als 
die Keimzelle des Staates ansieht und die Strukturen beider i n 
enger Relation zueinander v e r s t e h t : "... Quia i g i t u r hominis domus 
i n i t i u m sive p a r t i c u l a debet esse c i v i t a t i s , omne autem i n i t i u m ad 
aliquen s u i generis finem et oranis pars ad u n i v e r s i , cuius pars 
est, i n t e g r i t a t e m r e f e r t u r , s a t i s apparet esse consequens, ut ad 
pacem civicam pax domestica r e f e r a t u r ; i d est, ut ordinata 
imperandi oboediendique concordia cohabitantium r e f e r a t u r ad o r d i -
natam imperandi oboediendique concordiam civium." (Augustinus, De 
c i v i t a t e d e i XIX,16). 
23Gerhard Ebeling, 'Die Notwendigkeit der Lehre von den zwei 
Reichen'. I n : G. Ebeling, Wort und Glaube (Tubingen 21962), 415. 
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Zusammenlebens"24 s i n d "Anordnungen des E r h a l t u n g s w i l l e n s 
G o t t e s " und s o m i t "Gebote und F o r d e r u n g e n an d i e Men-
s c h e n " . 2 3 s i e s i n d G e s e t z G o t t e s . 2 6 Noch z u g e s p i t z t e r 
s p r i c h t L u t h e r h i n s i c h t l i c h d e r Ehe n i c h t n u r von einem 
G o t t g e w o l l t e n und v e r o r d n e t e n s o n d e r n g a r v o n einem G o t t 
" g e w i r k t e n S t a n d " . 2 " M e h r f a c h q u a l i f i z i e r t L u t h e r den 
e h e l i c h e n S t a n d a l s G o t t e s Werk,^^ d e r "auch m i t t e n i n d e r 
Siinde und d u r c h s i e h i n d u r c h das Gute b e h a l t , was e r i n 
i h n g e p f l a n z t und g e s e g n e t h a t " . 2 9 A l s N o t - w e n d i g e Be-
d i n g u n g i h r e r E x i s t e n z d i e n t g e r a d e i n d e r G e f a h r d u n g 
i h r e r Ordnung und i h r e s B e s t a n d e s das w e l t l i c h e R e g i ment 
G o t t e s d e r Bewahrung und E r h a l t u n g d e r W e l t und des 
Menschen. A l s e i g e n t i i m l i c h e s C h a r a k t e r i s t i k u m - k e i n e s w e g s 
a l s Ausnahme o d e r R e g e l w i d r i g k e i t - von W e l t und Mensch 
k a n n d e r e n G e f a h r d u n g i n d e r U n t e r s c h e i d u n g z w e i e r zusam-
menhangender G r u n d z i i g e b e s t i m m t werden. 
2'«K. Haendler, 'Luthers Zwei-Reiche-Lehre'. A.a.C, 252f. 
^'^ Martin Luther, Ausgewahlte Werke. Band 5; Ernst Kinder, Das 
Svangelium und die Ordnungen des menschlichen Gemeinschaftslebens. 
Einfuhrung in Luthers Schriften zur Sozialethik. Hrsg. von 
H.H. Borcherdt und G. Merz (Miinchen 1962^), 375, 
2 6 i b i d , , 375: "Das Gesetz Gottes i s t das Regierungsmittel seines 
w e l t l i c h e n Regimentes i n bezug auf die Menschheit". 
2'7Siehe Oswald Bayers kurze E i n l e i t u n g zu Luthers Traktat "Vom 
ehelichen Leben" (WA 10,2; 275-304) i n : Martin Luther. Ausgewablte 
Schriften. Band 3: Ausainandersetzung mit der Romischen Kircbe. 
Hrsg. von K. Bornkamm und G. Ebeling ( I n s e l Verlag: Frankfurt am 
Main 1983) , 165. 
2 8 V g l . WA 10,2; 301: "Gottes Werk und Ordnung" oder WA 10,2; 285: 
"Gottes Werk und guter W i l l e " . 
29WA 10,2; 304. 
^o v g l . dazu K. Haendler, 'Luthers Zwei-Reiche-Lehre', 252. 
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E r s t e n s i s t s i e b e d i n g t durch das Geschaffen-Sein der 
Welt und das Geschopf-Sein des Menschen. G e s c h o p f l i c h k e i t 
b e d e u t e t i n diesem Zusammenhang: 
"Welt und Mensch sind , was sie sind, j a sind iiberhaupt nur 
durch Gcttes schopferisches Handeln und horen auf zu sein, was 
s i e s i n d , j a horen iiberhaupt auf zu sein ohne seine Bewahrung 
und Erhaltung als sein fortdauerndes und standiges Schopfer-3ein 
und Schopfer-Bleiben i n bezug auf s i e . Das w e l t l i c h e Regiment 
i s t also Ausdruck und Vollzug der 'creatio continuata' Gottes 
als des standigen Seins- und Existenzgrundes von Welt und 
Mensch."3 1 
Zweitens i s t d i e Gefahrdung b e d i n g t durch das Si i n d i g -
Sein des Menschen. Siinde bedeutet i n diesem Zusammenhang: 
"Der Mensch t e n d i e r t dazu, das, was er i s t - na m l i c h 
K r e a t u r G o t t e s , d i e i h r Sein und damit s i c h s e l b s t nur 
durc h G o t t h a t -, i n der Emanzipation von Gott a l s seinem 
Seinsgrund zu p e r v e r t i e r e n und zu k o r r r u m p i e r e n und so i n 
erhohtem Map s i c h s e l b s t i n s e i n e r E x i s t e n z zu gefahrden. 
Die i n der Siinde wurzelnde angemapte Autonomie des Men-
schen gegen G o t t - a l s S e l b s t - s e i n - W o l l e n - bedeutet n i c h t 
nur Widerspruch gegen G o t t , sondern - und d a r i n v o l l e n d e t 
s i c h das Z e r s t o r e r i s c h e der Siinde - z u g l e i c h auch Wider-
spruch des Menschen gegen s i c h s e l b s t " . 3 - I n " d i e s e r - im 
wahrsten Sinn s e l b s t m o r d e r i s c h e n - S i t u a t i o n " ^ ^ des Men-
schen begegnet ihm d i e Erhaltungsordnung Gottes nun n i c h t 
nur a l s weisendes, bindendes und v e r p f l i c h t e n d e s , sondern 
z u g l e i c h auch a l s se i n e Siinde of f enbarendes, i h n anklagen-
des und v e r u r t e i l e n d e s Gesetz. 
3 i l b i d . , 252 f . 
3 2 I b i d . , 253. 
3 3 I b i d . , 253. 
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5.4 Zum Z e i t h o r i z o n t des g e i s t l i c h e n Regiments 
Zum g e i s t l i c h e n Regiment Gottes g e h o r t f i i r L u t h e r 
a l l e s , was der E r l o s u n g und Versohnung der durch das 
w e l t l i c h e Regiment e r h a l t e n e n Welt und des d a r i n lebenden 
Menschen d i e n t . Indem Got t durch s e i n g e i s t l i c h e s Regiment 
Welt und Mensch von der Svinde e r l o s t , entnimmt er s i e "der 
t o d l i c h e n Anklage des Gesetzes und e r m o g l i c h t so e i n 
wahres, d.h. n i c h t von der Siinde bedrohtes und durch den 
Widerspruch gegen Got t i n Frage g e s t e l l t e s Leben a l s 
Geschopf, das s e i n Geschopf-Sein n i c h t a l s I n f r a g e s t e l l u n g 
des eigenen I c h , sondern a l s dessen . Ermoglichung und 
Freigabe v e r s t e h t " . ^ D i e s e s Handeln Gottes auf d i e E r l o -
sung und B e f r e i u n g des Menschen h i n g e s c h i e h t h i e r im 
B e r e i c h des g e i s t l i c h e n Regiments ira Modus und Medium des 
Wortes. Das Wort des Evangeliums v e r h e i p t und schenkt d i e 
im Glauben zu e r g r e i f e n d e Gnade, " d i e a l s s c h o p f e r i s c h e 
Gnade n i c h t b e f i e h l t , sondern v e r h e i p t und zusagt, n i c h t 
a n k l a g t und t o t e t , sondern f r e i s p r i c h t und l e b e n d i g 
macht."^' Der Raum, i n dem das g e s c h i e h t , i s t h i e r im 
g e i s t l i c h e n Regiment d i e K i r c h e a l s d i e neue Lebensge-
m e i n s c h a f t der Wiedergeborenen, wahrend im w e l t l i c h e n 
Regiment d i e Erhaltungsordnungen wie Ehe, F a m i l i e und 
S t a a t usw. d i e s e n Handlungsraum g e s t a l t e n . 
^ i i b i d . , 254. 
3 3 i b i d . , 254. 
5.5 Die Regimente im V e r h a l t n i s von Gesetz und Evangelium 
Wird d i e Zuordnung von w e l t l i c h e m und g e i s t l i c h e m 
Regiment im Sinne der Zuordnung von Gesetz und Evangelium 
i n t e r p r e t i e r t , s t e h t s i e i n strengem Gegensatz zu e i n e r 
n i c h t a n t i t h e t i s c h - d u a l i s t i s c h e n , sondern l e t z t l i c h mo-
n i s t i s c h e n A u f f a s s u n g , d i e W e l t l i c h e s und G e i s t l i c h e s i n 
einem nur p o s i t i v e n E n t s p r e c h u n g s v e r h a l t n i s zueinander 
s i e h t . Gegeniiber der m i t t e l a l t e r l i c h - k a t h o l i s c h e n V e r h a l t -
nisbestimmung a l s M i t e i n a n d e r von Staat und K i r c h e , 
"imperium" und "sacerdotium", Kaisertum und Papsttum 
b r i n g t L u t h e r d i e grundlegende U n t e r s c h i e d e n h e i t und 
N i c h t i d e n t i t a t b e i d e r Bereiche zur Geltung. Das V e r h a l t n i s 
von E r h a l t u n g s o r d n u n g und Erlosungsordnung i s t demnach 
" n i c h t analog dem ( r o m i s c h - k a t h o l i s c h e n ) V e r h a l t n i s von 
Natur und Obernatur, Natur und Gnade, sondern a l s V e r h a l t -
n i s von Gesetz und Evangelium i n t e r p r e t i e r t " . ^ ^ 
Die Bestimmung a l l dessen, was s i c h u n t e r 'Welt' und 
' D i e s s e i t s ' zusammenfassen l a p t , a l s Regiment Gottes, 
s t e h t aber auch i n strengem Gegensatz zu e i n e r nur 
d u a l i s t i s c h e n Anschauung, d i e Welt und D i e s s e i t s n i c h t 
u n t e r der H e r r s c h a f t G o t t e s , sondern u n t e r der H e r r s c h a f t 
des Teuf.els stehen s i e h t . Indem Luther dagegen d i e Welt 
a l s Welt Gottes q u a l i f i z i e r t , vermeidet er d i e t h e o l o -
g i s c h e Entwertung von Welt und Mensch und deren Preisgabe 
an G o t t l o s i g k e i t und A-theismus und e r m o g l i c h t , j a f o r d e r t 
s t a t t W e l t f l u c h t , W e l t v e r a c h t u n g und WelthaP d i e t h e o l o -
3 S K . Haendler, 'Luthers Zwei-Reiche-Lehre', 255, 
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g i s c h e W eltzugewandtheit und W e l t l i c h k e i t des C h r i s t e n . 
Entscheidend i s t nun, dap d i e s im H o r i z o n t der s t r e n g e n 
Unt e r s c h e i d u n g von Gesetz und Evangelium gesehen w i r d . 
Deshalb d a r f das Evangelium, a l s I n s t r u m e n t des Handelns 
und Regierens Gottes im g e i s t l i c h e n Regiment n i c h t a l s 
e i n e A r t neues Gesetz mipverstanden werden, a l s handle es 
s i c h b e i Evangelium und Gesetz doch nur um " z w e i e r l e i A r t 
von Gebot und Recht Oder gar um zwei verschiedene 
Gesetze".^' Ebenso g i l t umgekehrt, daP das Gesetz, a l s 
I n s t r u m e n t des Handelns und Regierens Gottes im w e l t l i c h e n 
Regiment, n i c h t a l s e i n e A r t Evangelium, a l s H e i l s - und 
Gnadenwort mipverstanden werden d a r f . Zwar i s t das Gesetz 
im D i e n s t der E r h a l t u n g von Welt und Mensch Ausdruck von 
Gottes g n a d i g e r Geduld m i t der Schopfung - aber unabander-
l i c h d urch das G e r i c h t iiber d i e Siinde und den Sunder 
h i n d u r c h . Wenn nun aber "das Z u g l e i c h von w e l t l i c h e m und 
g e i s t l i c h e m Regiment l e t z t l i c h und e i g e n t l i c h das Z u g l e i c h 
von g o t t l i c h e m G e r i c h t s - und Gnadenwort meint, dann i s t 
d e u t l i c h , daP w e l t l i c h e s und g e i s t i g e s Regiment l e t z t l i c h 
und e i g e n t l i c h k e i n e Beschreibung der W i r k l i c h k e i t auper-
halb des Menschen sind".^a Luther hat keine T h e o r i e 
e n t w i c k e l t iib e r " D i e s e i t s " und " J e n s e i t s " , Staat und 
K i r c h e oder d e r g l e i c h e n , d i e den Menschen i n seinem 
Person-Sein nur i n d i r e k t und u n e i g e n t l i c h b e t r a f e . Grund-
legend geht es L u t h e r um den Menschen i n seinem Person-
Ebeling, 'Die Notwendigkeit der Lehre von den zwei Reichen', 
409. 
3'8K. Haendler, 'Luthers Zwei-Reiche-Lehre, .257. 
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Sein, das s i c h i n jedem F a l l e coram deo v o l l z i e h t , denn 
der Mensch s t e h t immer vor G o t t . Darum geht es um den 
Menschen i n seinem G o t t e s v e r h a l t n i s , um den Menschen i n 
seinem Gewissen. 
Im w e l t l i c h e n Regiment i s t dieses G o t t e s v e r h a l t n i s im 
Rahmen des Gesetzes d e f i n i e r t und q u a l i f i z i e r t den Men-
schen deshalb a l s U n g e r e c h t f e r t i g t e n , a l s Ungerechten, a l s 
Sunder. Denn s e l b s t a l l e r Gehorsam gegen d i e E r h a l -
tungsordnung Gottes im w e l t l i c h e n Regiment mup i n bezug 
auf d i e G e r e c h t i g k e i t des Menschen vor Gott a l s Ungerech-
t i g k e i t g e l t e n . " G e r e c h t i g k e i t v o r Gott g i b t es iiberhaupt 
nur a l s 'fremde' und 'passive' G e r e c h t i g k e i t , d.h. a l s 
e i n e s o l c h e , d i e dem Menschen von au|3erhalb s e i n e r s e l b s t 
( n a m l i c h von G o t t ) zukommt und d i e er nur - gleichsam 
p a s s i v - empfangen, n i c h t aber s e l b s t s c h a f f e n kann".^^ 
'"~"^ Das^  g e s c h i e h t im g e i s t l i c h e n Regiment, i n dem der 
Mensch u n t e r dem Evangelium s t e h t , das i h n n i c h t a l s 
Sunder, sondern a l s G e r e c h t f e r t i g t e n , a l s Gerechten q u a l i -
f i z i e r t . A l s G e r e c h t i g k e i t , d i e Gott dem Menschen z u t e i l 
werden l a p t , g i l t d i e s e G e r e c h t i g k e i t vor Got t aber n i c h t 
dem Handeln des Menschen, "seinem 'Werk', sondern dem 
Gott-an-sich-handeln-Lassen des Menschen im Absehen von 
s i c h s e l b s t , seinem ' G l a u b e n < > 
1 
3 9 I b i d . , 258. 
" o i b i d . . 258. 
Siehe ferner 259-265. Dort s e t z t sich Haendler mit den 
Argumenten von W. Joest und H. Bornkamm auseinander, die beide 
gegen die h i e r grob angedeutete, d i r e k t e Kongruenz der Unterschei-
dung von weltlichem und geistigera Regiment mit der Unterscheidung 
von Gesetz und Evangelium Einspruch erhoben haben. 
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Hauptthema i n L u t h e r s Lehre von den zwei Regimenten i s t 
demnach i n e r s t e r L i n i e Gottes Handeln am Menschen, sowohl 
im w e l t l i c h e n wie im g e i s t l i c h e n Regiment. Daraus e r s t 
e r g i b t s i c h d i e r e c h t e E i n s t e l l u n g und B e f r e i u n g zum 
Handeln i n der Welt von s e i t e n des Menschen, wenn er 
n a m l i c h n i c h t mehr um seines eigenen H e i l s w i l l e n , sondern 
um des Nachsten w i l l e n d i e Welt - a l s Welt Gottes - Ort 
und Gegenstand seines Handeln s e i n l a p t . Dabei geht es 
n i c h t um H e r r s c h a f t oder E i n f l u p , sondern um Dienst i n und 
an der Welt, der s e i n e O r i e n t i e r u n g und Basis zwar im 
g e i s t l i c h e n Reich h a t , aber g l e i c h w o h l der Welt i h r e 
E i g e n w i r k l i c h k e i t und E i g e n g e s e t z l i c h k e i t b e l a p t , ohne s i e 
zu bevormunden oder i n das g e i s t l i c h e Reich h i n e i n zu 
vereinnahmen. 
5.6 Die Regimente und Reiche im B l i c k auf i h r Ende 
Entscheidende und a l l e s b i s i n s e i n z e l n e h i n e i n de-
f i n i e r e n d e , begrenzende Bestimmung des w e l t l i c h e n 
Regiments i s t seine Z e i t l i c h k e i t , seine V e r g a n g l i c h k e i t . 
Im H i n b l i c k auf das ihm Nachfolgende w i r d seine Vergang-
l i c h k e i t auch a l s V o r - l a u f i g k e i t c h a r a k t e r i s i e r t . V o r l a u -
f i g zu was? ware dann p o s i t i v nach dem Neuen zu f r a g e n . 
I n Entsprechung zu I K o r 15,24, dem Vers, der L u t h e r s 
P r e d i g t zugrunde l i e g t , b e g i n n t er seine Argumentation 
j e d o c h v i a n e g a t i o n i s : " quia jhens leben non s i c o r d i n a t u r 
u t d i s " . " ! Indem er n i c h t etwa a u f z a h l t , was nach dem Ende 
41WA 36; 568, 5f. (Rorer) 
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s e i n w i r d , sondern a u f z a h l t , was nach dem Ende n i c h t mehr 
s e i n w i r d , d e f i n i e r t er n i c h t nur das Neue durch Ausgren-
zung des A l t e n , sondern bestimmt z u g l e i c h b i s i n s D e t a i l 
e r s t m a l den Raum und I n h a l t des z e i t l i c h e n , w e l t l i c h e n 
Lebens.''^ Solche Bestimmung i s t vonnoten, w e i l dieses 
Leben n i c h t a l s b e l i e b i g zu v e r s t e h e n und zu g e s t a l t e n 
i s t , sondern a l s gemaP e i n e r Ordnung: " O r d i n a t u r " . Der 
Schwerpunkt von L u t h e r s t h e o l o g i s c h e r Argumentation 
s c h e i n t demnach n i c h t auf p h i l o s o p h i s c h moglichen Spekula-
t i o n e n zu l i e g e n , sondern i n der Betonung e t h i s c h notwen-
d i g e r I m p l i k a t i o n e n s e i n e r T h e o l o g i e . 
Auf den e r s t e n B l i c k s c h e i n t es nahe zu l i e g e n , nach 
den obigen Ausfiihrungen, d i e s e Ordnung und den B e r e i c h , i n 
dem s i e g i l t , a l s das Regiment bzw. Reich zu v e r s t e h e n , 
das w i r oben a l s weltliches Regiment bzw. Reich d e f i n i e r t 
haben, von dessen Aufhebung und Ende nun Paulus an d i e s e r 
S t e l l e s p r i c h t , wenn er sa g t , dap C h r i s t u s " w i r d u b e r a n t -
w o r t e n _ r e g n u m deo p a t r i und auffheben omnem potestatem 
e t c . " . " 3 
H i e r s e t z t nun L u t h e r s Unterscheidung der beiden Reiche 
e i n , indem er das regnum, von dem Paulus s a g t , dap 
C h r i s t u s es dem Va t e r iibergeben w i r d , a l s das "Reich 
C h r i s t i j t z t a u f f erden'"* •» v e r s t e h t , es aber n i c h t a l s 
w e l t l i c h e s Reich, sondern a l s das "Reich des glaubens'"'^ 
" z v g l . WA 36; 568, 26-37. 
"^ MA 36; 568, 12f (Rorer) 
""WA 36; 569, 18f. 
"SWA 36; 569, 19. 
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bescimmt, das dadurch c h a r a k c e r i s i e r c i s c , dap C h r i s t u s 
d a r i n " r e g i r e t d u r c h das Wort, n i c h t j n n s i c h t l i c h e m , 
o f f e n t l i c h e n wesen".''^ ^ i t d i e s e r Bestimmung d e u t e t Luther 
V. 24 n i c h t a l s s y n t h e t i s c h o n P a r a l l e l i s m u s , sondern eher 
a l s a n t i t h e t i s c h e n P a r a l l e l i s m u s membrcrum, i n s o f e r n a l s 
er s p a t e r n a m l i c h a u s d r i i c k l i c h das Gegeneinander der 
beiden V e r s t e i l e b e t o n t , indem er V. 24a auf das g e i s t -
l i c h e Reich, V. 24b j e d och i n d e u t l i c h e r Abgrenzung davon 
auf das w e l t l i c h e Reich bezieht.'''' Den S c h l u s s e l f i i r d i e s e 
U n t e r s c h e i d u n g s i e h t er i n Paulus' Gebrauch u n t e r s c h i e d -
l i c h e r Verben: 
"Denn vom g e i s t l i c h e n sagt er n i c h t E r . - w i r d s — a u f f heben, 
sondern Gott ubg^g^-ben/ als das dennoch bleiben s o l , Aber das 
w e l t l i c h e ( s p r i c h t er) wird er gar abe thun und zu n i c h t 
machen."''^ 
I n w a h r h a f t ' k r i t i s c h e r ' Exegese - im Sinne a k r i b i s c h 
d i f f e r e n z i e r e n d e r Unterscheidung - d e u t e t er d i e beiden 
Reiche von ihrem von Paulus u n t e r s c h i e d l i c h bestimmten 
Ende her. 
"SWA 36; 569, 19. 
47WA 36; 572, 24ff 
"SWA 36; 572, 2 5 f f . 
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5.6.1. 'Obergabe' a l s Ende des g e i s t l i c h e n Reiches 
' B i b l i s c h t h e o l o g i s c h ' s t o p t er dabei auf einen Wider-
spruch, der i h n f r a g e n l a p t : 
"Was i s t das? Spricht doch die S c h r i f t a l l e n t h a l b e n , das er sol 
Konig bleiben jnn ewigkeit und seines Reichs s o l kein ende sein, 
Wie reimt sichs denn, das er hie sagt; Er s o l das Reich 
ubergeben ... ? Antwort: Er redet von dem Reich C h r i s t i j t z t 
a u ff erden, welches i s t das Reich des glaubens, darin er r e g i r e t 
durch das Wort n i c h t j n n sicht l i c h e m , o f f e n t l i c h e n wesen, 
sondern i s t g l e i c h , wie man die Sonne siehet durch eine wolcken, 
da s i h e t man wohl das l i e c h t , aber die Sonne selbst s i h e t man 
n i c h t , Wenn aber die wolcken hinweg sind, s i h e t man beide, 
l i e c h t und Sonne zugleich, jnn e i n e r l e i wesen, Also r e g i e r e t 
j t z t Christus mit dem Vater u n g e t e i l e t , und i s t e i n e r l e i Reich, 
a l l e i n i s t der unterscheid, das es j t z t tunckel und verborgen 
i s t , odder v e r h u l l e t und zugedeckt gar jm glauben und jnns Wort 
gefasset".''9 
Hochst a n s c h a u l i c h l o s t L u t h e r so d i e Spannung zwischen 
der auf 2Sam 7,13 zuriickgehenden Aussage e i n e r s e i t s , "quod 
Rex i n eternum C h r i s t u s " 5 0 und der von I K o r 15,24 herkom-
menden Aussage a n d e r e r s e i t s , "quod s u b d i t u s p a t r i u t i n f r a 
e t regnum ubergeben e t p a t r i . s c e p t e r , Chron i n s i n u " . ' i 
Genauer gesagt; Er l o s t d i e Spannung zwischen den beiden 
a l t und n e u t e s t a m e n t l i c h e n Aussagen, indem er s i e auf das 
Reich Gottes i i b e r t r a g t und dadurch auf r e c h t e r h a l t , daP er 
zwar k e i n e zwei verschiedene Reiche u n t e r s c h e i d e t , aber 
doch zwei d e u t l i c h u n t e r s c h i e d l i c h e Erscheinungsweisen e i n 
und desselben Reiches, d i e i n der Spannung von ' J e t z t ' 
e i n e r s e i t s und 'Dort aber' a n d e r e r s e i t s zueinander stehen. 
"Idem regnum, sed d i s c r e t u m f i d e e t r e v e l a -
49WA 36; 569, 18-38. 
30WA 36; 568, 23f. 
3 1WA 36; 568, 14f. 
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t i o n e " . 5 2 Pragnanter und einpragsamer a l s i n Rorers Nach-
s c h r i f t kann d i e I d e n t i t a t und D i f f e r e n z des i n d i e s e r 
Spannung stehenden Reiches kaum d e f i n i e r t werden.=3 Der 
modalen Un t e r s c h e i d u n g - ' f i d e ' e i n e r s e i t s und 
' r e v e l a t i o n e ' a n d e r e r s e i t s - im H o r i z o n t der temporalen 
Spannung von ' J e t z t ' und 'Dort aber' i s t d i e possesorische 
U n t e r s c h e i d u n g - " C h r i s t i Reich" e i n e r s e i t s , "Gottes 
Reich" a n d e r e r s e i t s - zugeordnet, b e i deren E r l a u t e r u n g 
L u t h e r sodann auf d i e e i g e n t l i c h e - namlich s o t e r i o -
l o g i s c h e - Bedeutung der Unterscheidung von " C h r i s t i 
Reich" und "Gottes Reich" zu sprechen kommt: 
"Und wiewol es e i i j e r i e y Reich i s t , beide, C h r i s t i ... und Gottes 
... heisst es jtzt eigentlich des Herrn Christi Reich, w e i l Gott 
j t z t j n n seiner raaiestet verborgen i s t und c h r i s t o a l l e s gegeben 
hat, das er durch sein wort und Tauffe uns zu jm bringe, dazu 
auch s i c h selbs j n n Christum verborgen, das wir Gott nirgend 
denn j n jm suchen und erkennen s o l l e n , Dort aber wird es 
eigeatlich Gottes Reich heissen, nach dem Christus a l l e s w i r d 
aus g e r i c h t e t haben, was er ausrichten s o l , und n i c h t mehr 
r e g i r e n unter unser schwachheit und widd e r w e r t i g k e i t , sondern 
tod und sund und a l l e s , was widder g o t t i s t , weg gethan und uns 
dahin bracht, das wir j n mit dem Vater j nn der Go t t l i c h e n 
raaiestat sehen, Und n i c h t raehr werden bediirffen sein Euangelion, 
Tauffe und vergebung der sunde zutreiben".^^ 
N i c h t Abwesenheit G o t t e s , a l s ware Got t gar n i c h t 
zugegen, auch n i c h t V e r b o r g e n h e i t irgendwo i n der Welt, 
a l s ware e r u n a u f f i n d b a r , sondern d i e Ve r b o r g e n h e i t seiner 
3 2 y A 35; 571, 2f. (R c r e r ) . 
'^Es erscheint mir uberlegenswert, zumindest i n einem b i l d s p r a c h l i -
chen Versuch, diese h i e r angedeutete Spannung im Horizont der oben 
z i t i e r t e n Bildrede Luthers (Anm. 50) 'zusammenzuschauen' im B i l d 
eines Webrahmens, der den notwendigen Spannungsrahmen abgibt f u r 
einen Webteppich im Sinne der anfangs z i t i e r t e n Imagination aus 
der Lutherchronik. 
''''WA 36; 571, 15-26. (Kursive Hervorhebung von uns) 
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Majestat im Wort, " j n n Christum" , ' a l s o seine N i e d r i g k e i t , 
bestimmt das Reich C h r i s t i , so dap 
"man n i c h t mehr davon s i h e t denn die Tauffe, Sacrament, noch 
davon horet denn das eusserliche wort, das i s t a l l e seine k r a f f t 
und macht, dadurch er r e g i r e t und a l l e s a u s r i c h t e t " . ' ^ 
Indem C h r i s t i Reich " i n s w o r t g e f a s s e f s ; ^ i s t , a l s 
e i n z i g e "macht, dadurch er r e g i r e t " , e r s c h e i n t seine Macht 
im "widder spiel",='8 v e r h i i l l t a l s Ohnmacht, weswegen es 
Lu t h e r auch a l s " e i n Reich des glaubens"'^ kennzeichnet 
und sowohl i n den Gegensatz zur Regierungsweise der 
"Kei s e r odder Konige m i t e u s s e r l i c h e r p r a c h t und gewalf'^o 
a l s auch i n d i e Unterscheidung zum Reich Gottes h i n e i n -
s t e l l t , a l s dem Reich "der K l a r h e i t und o f f e n t l i c h e n 
wesens".^^ Ohne a u s d r i i c k l i c h d arauf hinzuweisen, e x p l i -
z i e r t L u t h e r h i e r im Grunde 2Kor 5,7, eine S t e l l e , deren 
K o n t e x t n i c h t z u f a l l i g im g l e i c h e n e s c h a t o l o g i s c h e n H o r i -
z o n t s t e h t : "Denn w i r wandeln im Glauben und n i c h t im 
Schauen". Das g i l t 
" . . . b i s so lange das s t i i n d l i n kompt, da Christus wird des ein 
ende machen und si c h o f f e n t l i c h dar s t e l l e n j n n seiner 
maiestet und h e r r s c h a f f t , da du w i r s t sehen und f i i l e n , was du 
j t z t gleubest".'i2 
S3WA 36; 571, 19. 
'«WA 36; 569, 26-28. 
37WA 36; 569, 26. 
58WA 36; 570, 22. 
39WA 36; 569, 19. 
60WA 36; 569, 29f. 
6 1WA 36; 570, 38f. 
62WA 36; 570, 26-29, 
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M i t s o l c h e r , a p o k a l y p t i s c h e s c h a t o l o g i s c h bestimmten, 
Glaubenshaltung s t e h t L u t h e r i n der Abwehr gegeniiber zwei 
Formen der Gefahrdung d i e s e s Glaubens: 
E r s t e n s gegeniiber dem s p e k u l a t i v e n Versuch, i n Mipach-
tung der b l e i b e n d e n Spannung, vom Reich des Glaubens i n 
das Reich des Schauens zu gelangen und den S c h l e i e r der 
V e r h u l l u n g etwa nach dem Muster Michael S t i e f e l s zu 
l i i f t e n , der f i i r das Jahr 1533 d i e Wiederkunft Jesu b i s auf 
d i e Stunde genau voraus berechnete.^a i n e i g e n t l i c h v i e l 
r a d i k a l e r e r Naherwartungshaltung konnte Luther dagegen 
sagen: "credimus, posse omni hora venire".^'' 
Zweitens gegeniiber dem a k t i v e n Versuch, i n d o p p e l t e r 
MiPachtung e r s t e n s der b l e i b e n d e n Spannung zwischen Reich 
C h r i s t i und Reich Gottes und zweitens der .bleibenden 
D i f f e r e n z zwischen dem w e l t l i c h e n Regiment und dem g e i s t -
l i c h e n Regiment d i e B e r e i t u n g des Reiches Gottes i n d i e 
eigene Hand und l e t z t l i c h C h r i s t u s aus der Hand zu nehmen, 
so a l s la g e es im M o g l i c h k e i t e n - und Aufgabenbereich des 
Menschen, das Reich G o t t zu ubergeben und, etwa auf dem 
Wege wie auch immer g e a r t e t e n F o r t s c h r i t t s , den Obergang 
vom Reich der Welt zum Reich Gottes zu s c h a f f e n , s t a t t 
anzuerkennen, daP es C h r i s t u s i s t , der a l l e r d i n g s n i c h t 
auf e v o l u t i o n a r e m Wege, sondern dadurch, dap er dem A l t e n 
e i n Ende macht, das Neue s c h a f f t . 
Die w e s e n t l i c h e n Momente s e i n e r Auslegung von IKor 
63WA.B 6; 495: " S t i f e l errechnete i n : 'Ein Rechenbiichlein Vom End 
C h r i s t i . Apocalypsis i n Apocalypsim' 1532 den 19. Oktober 1533 
f r u h 8°als den Zeitpunkt der Wiederkunft C h r i s t i " . 
e i W A . B 6; 495, 9. 
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15,24a zusammenfassend, kommc Lucher i n den e i n l e i c e n d e n 
Worten s e i n e r 9. P r e d i g t i n d i e s e r Reihe, am 10. November 
1532, e r n e u t darauf zu sprechen, 
"wie Christus das Reich wird Gotte dem Vater uberantworten, da 
es w i r d gar ein ander ding werden, aus dem glauben jnns k l a r 
angesicht, aus dem vfort j nn das wesen, aus dem dunckeln verstand 
ein l i e c h t e , h e l l e Sonne". 
65WA 36; 591, 30-33, 
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5.6.1 'Aufhebung' a l s Ende des w e l t l i c h e n Regiments 
Ausgehend von der Zweckbestimmung des w e l t l i c h e n Regi-
ments, b e g r i i n d e t L u t h e r das i n Vers 24a so u n t e r s c h i e d l i c h 
bestimmte Ende b e i d e r Reiche a l s Aufhebung e i n e r s e i t s und 
(Jbergabe, Oberantwortung, Verwandlung a n d e r e r s e i t s i n s t e i -
l e r , a n t i t h e t i s c h e r Z u s p i t z u n g der u n t e r s c h i e d l i c h e n Z i e l -
bestimmungen b e i d e r Regimente. 
"Denn es i s t auch a l l e i n umb des z e i t l i c h e n lebens w i l l e n 
geordnet und gehoret noch f o r d e r t nichts gen hirael, Wie das 
g e i s t l i c h regiment a l l e i n dahin g e r i c h t e t i s t , das wir zu jenem 
leben komen, Darumb wird dis z e i t l i c h e gar auffgehaben werden 
und n i c h t s mehr sein, das g e i s t l i c h e aber wird j n n ein besser 
und volkomen wesen verwandelt werden, das wir a l l e s ewig und 
gegenwertig haben, des wir i t z t jm glauben warten."^^ 
M i t der Vorgabe sowie Aufgabe, " a l l e i n umb des z e i t -
l i c h e n lebens w i l l e n geordnet" zu s e i n , i s t das w e l t l i c h e 
Regiment aber n i c h t nur i n s e i n e r Beschrankung durch Z e i t -
l i c h k e i t und V o r l a u f i g k e i t d e f i n i e r t , sondern auch i n 
s e i n e r B r e i t e a l s Raum geordneten, k r e a t i i r l i c h e n Lebens. 
L u t h e r w i r d n i c h t miide, immer wieder b r e i t und d e t a i l l i e r t 
a u f z u z a h l e n , was a l l e s dazu g e h o r t , zu 
"diesem Leben, dazu Gott den Ehestand geordnet hat, das man und 
weib bey einander wonen und kinder Ziehen mussen und darnach 
st e d t e , land und l e u t e regieren, Denn wo der Ehestand i s t , da 
mus das ander a l l e s auch folgen, als der a l l e s rcit sich b r i n g e t , 
was d i e welt zu r e g i r e n gehoret, Weil aber der selbe n i c h t mehr 
sein w i r d , so mus jenes auch auffhoren".^^ 
L u t h e r i s t sehr d a r a u f bedacht, dem w e l t l i c h e n Leben 
und Regiment s e i n gutes Recht zu l a s s e n ; das h e i p t f u r i h n 
jed o c h immer auch, es i n R e l a t i o n zu seinem Ende zu 
bedenken und somit i n s e i n e r Z e i t l i c h k e i t und V o r l a u f i g -
66WA 36; 572, 36 - 573, 17. 
67WA 36; 368, 32-37. 
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k e i t . Darum stehen s e i n e Aufzahlungen dessen, was zum 
w e l t l i c h e n Reich und Regiment g e h o r t , auch meist im 
Kon t e x t der D i f f e r e n z zu 'jenem Leben' und der Betonung, 
dap es d o r t n i c h t so s e i n w i r d : 
"Denn jenes leben wird n i c h t so geordnet sein wie das z e i t l i c h e , 
das da miisse sein man und weib, kind, haus, h o f f , knecht und 
megde und, was mehr zum Ehestand gehoret odder aus dem selben 
kompt, Oberkeit, unterthane und, was mehr f u r stende und empter 
auff erden sind."6a 
. Auch d i e d r e i P o t e s t a t e n i n Vers 24, d i e Luther m i t 
"Herrschaf f t " , " O b e r k e i t " und "Gewalt" i i b e r s e t z t und a l s 
" d r e i e r l e y s t u c k , so zum regiment gehoren"®' d e u t e t , 
s t e l l t er hochst k o n k r e t i n den H o r i z o n t seines h i e r a r -
c h i s c h e n O b r i g k e i t s v e r s t a n d n i s s e s , das i n Abstufungen vom 
"Keiser j n n seinem Reich", b i s zum Gesinde im Haus a l l e 
G ehorsamsstrukturen bestimmt.'"' "Die . s o l l e n auffgehaben 
werden j n n a l i e n stenden und regimenten, so w e i t d i e w e l t 
gehet, der o b e r s t e m i t dem u n t e r s t e n und m i t t e l s t e n , das 
wie a l l e g l e i c h werden s e i n , und k e i n u n t e r s c h e i d u n t e r 
K e i s e r , k o n i g e n , a d e l , b u r g e r , bawr, und Go t t a l l e i n a l l e s 
s e i n wird".'''^ 
Es i s t f u r L u t h e r jedoch undenkbar, daP aus s o l c h e r 
Hoffnung und Glaubenshaltung e i n p o l i t i s c h e s , r e v o l u t i o n a -
r e s Programm gemacht werden d a r f , w e i l handelndes Subjekt 
d i e s e r 'Aufhebung' k e i n anderer a l s "Er" s e i n kann: 
68WA 36; 568, 26-29. Ahnlich WA 36; 634, 11-25, 
69WA 36; 573, 20 
'o v g l . WA 36; 573, 21-38. 
71WA 36; 574, 15-18. 
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"Das a l l e s s o l Er thun ( s p r i c h t Paulus), n i c h t wir noch die 
Rotten g e i s t e r , die da furgeben, Es s o l a i l e s g l e i c h , una niemand 
uber den andern sein, wollen selbs a l l e Oberkeit auff heben und 
Chri s t o sein ampt nehmen, welcher sols a l l e i n thun, Darumb mus 
es so lang b l e i b e n , b i s er komen wird, Gleich wie die g e i s t l i -
chen empter, p r e d i g t s t u l und t a u f f e b l e i b t , j a wie die Sonne und 
Mond am himel bleiben mus, Darumb s o l sich niemand dawidder 
setzen noch unterstehen solchs zu endern, Er w i l s on m i t t e l 
seibs thun und sagen zu Keiser, f i i r s t e n : Sei nimer Keiser, 
f u r s t , v a t e r , h e r r , fraw etc. Und kein mensch s o l mehr r e g i r e n 
noch herschen, sondern a l l e welt Gotte a l l e i n unterthan sein".''^ 
Gegen a l l e C h a o s k r a f t e h a t der Mensch s i c h b i s da h i n zu 
bemiihen, d i e Weitordnungen zu bewahren und gegen i h r e 
A u f l o s u n g zu kampfen. 
L u t h e r w e r t e t das Ende der W e l t r e i c h e i n zweifacher 
H i n s i c h t . 
Im Sinne der oben beschriebenen "Aufhebung" s i e h t 
L u t h e r C h r i s t i eigenes, von a l i e n Glaubigen s e h n l i c h s t 
e r w a r t e t e s , E r l o s u n g bringendes Tun am Werk. 
Aber im H i n b l i c k auf d i e zum Ende h i n g e s t e i g e r t e 
D e s t r u k t i o n a l l e r Dinge, s i e h t L uther z u g l e i c h auch das 
Zerstorungswerk des Feindes, von dem er s a g t : 
"Denn wenn mans w i l rechnen, so hat er d i e welt schon f a s t 
auffgerieben und das fas bis auff die hefen aus gesoffen, das 
groste t e i l des menschlichen geschlechts h i n g e r i c h t e t , das 
heubt, b r u s t , bauch und bein, dazn schier auch den fus".''^ 
5.7 Das Ende der Welt im H o r i z o n t des Danielschen 
S t a n d b i l d e s : a i n a p o k a l y p t i s c h e s B i l d w o r t 
I n der f e s t e n Hoffnung und Erwartung des b a l d i g e n 
Weltendes d e u t e t L u t h e r seine Z e i t m i t Bezug auf das 
72WA 36; 574, 19-27. 
73WA 36; 562, 1 9 f f . 
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S t a n d b i l d d er D a n i e l a p o k a l y p s e (Dan 2,41) a l s d i e Epoche 
der E n d z e i t , wie e r s i e i n den l e t z t e n Zehen des 
S t a n d b i l d e s a b g e b i l d e t s i e h t : 
"Denn wir sind nu nichts nehr denn die letzten zee, wie Daniel 
7. sagt von dem grossen bilde, Denn die vier Monarchien odder 
Keiserthumb sind schon hinweg, da zu a l l e Prophetan und Veter 
und Christus selbs mit seinen Aposteln und heiligen, ... Das 
nicht raehr denn das l e t z t e triincklin noch furhanden und umb 
einen kleinen sprung zu thun i s t , Eben als wenn man den wein 
fast gar gelesen hat, da nicht mehr denn ein drauben oder zwo 
hangen bleibt, ... Also hat auch der tod fast sein wiirgen aus 
gerichtet und nu bald aus geherschet".'':' 
Im H o r i z o n t des B i l d w o r t e s von C h r i s t u s a l s dem 
" E r s t l i n g " ' ' 3 s i e h t L u t h e r mit H i l f e des B i l d e s von der 
Geburt d i e A u f e r s t e h u n g C h r i s t i mit der A u f e r s t e h u n g der 
To t e n a l s Haupt - L e i b - V e r h a l t n i s o r g a n i s c h verwoben. 
Vor diesem H i n t e r g r u n d s t e l l t e r der G e s t a l t des 
D a n i e l s c h e n S t a n d b i l d e s , dem das G e r i c h t und Verderben 
d r o h t , den L e i b C h r i s t i gegeniiber und b e t o n t a u s d r i i c k l i c h 
d i e P a r a l l e l s t r u k t u r d e r g e g e n s a t z l i c h e n B i l d e r . Demnach 
k o r r e s p o n d i e r t d e r bal d , zum AbschluP gekommenen " E r n t e " 
des Todes - s e i t e n s des Lebens - C h r i s t i S i e g iiber den 
Tod: 
"Widderumb aber hat Christus jnn jm und seinen heiligen das 
leben auch schon zu wegen bracht und fast bis auffa letzte 
ausgericht, Denn droben s i t z t er als unser heubt und regiret 
uber das gantz menschlich geschlecht ... und hat schon das 
furnemste stuck seines l e i b s , das i s t die Christenheit, durch 
den glauben jnn seiner aufferstehung, das auch nichts mehr denn 
umb einen sprung, j a umb einen augenblick zu thun i s t , das die 
seinen, so nach dem l e i b noch jnn der erden ligen, vollend 
auf f erstehen"''^. 
•""WA 36; 562, 21-24. 
•'ssiehe §4. 
76WA 36; 662, 34 - 663, 9. 
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Wie d u r c h e i n e F o l i e h i n d u r c h s i e h t L u t h e r , durch das 
D a n i e l s c h e S t a n d b i l d h i n d u r c h , im B i l d von der Geburt, das 
Ende n i c h t a l s Ende des Lebens, sondern a l s Ende des 
Todes: 
"Summa, wir sind schon uber das heubt, j a uber den rucken und 
bauch, schulder und beine aus dem tod, und hat nichts mehr an uns, 
das er halten kan, on ein kleine zee, die auch bald sol hindurch 
komen, Darumb haben wir, so j t z t das ende der welt erreicht haben, 
den trotz, das es noch umb gar ein kleines zuthun i s t , und j t z t auff 
dem letzten sprung sind, und ehe wir uns umb sehen, werden a l l e 
miteinander bey Christo stehen und ewiglich mit jm leben."'" 
L u t h e r s a p o k a l y p t i s c h e s Z e i t v e r s t a n d n i s , s e i n e 
"Naherwartung", t r a g t der G e g e n w a r t i g k e i t und Z u k i i n f t i g -
k e i t des H e i l s i n g l e i c h e r Weise Rechnung. S e i n e P r e d i g t e n 
s t e h e n d a b e i f r e i l i c h n i c h t im D i e n s t p h i l o s o p h i s c h e r 
Z u k u n f t s s p e k u l a t i o n , sondern im D i e n s t des T r o s t e s und der 
Ermahnung d e r Gemeinde, i n der Spannung von Schon und 
Noch-nicht das Wort der Verheipung a l s Anspruch im 
Z u s p r u c h zu h o r e n . 
36; 563, 17-22. Vgl die 
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